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Letter from the Editor 
Joao Rosa 
The Journal of Cape Verdean Studies comes into being in a world of 
clashing ideological perspectives, disparate corporeal realities and moral 
and ethical inconsistencies. It is a world where we witness the penetration 
of western ideologies into the far reaches of the globe and a simultaneous 
erasure of indigenous knowledges, increasing concentrations of wealth 
and rising inequality and poverty (evidenced principally in the rise of the 
prison industrial complex globally), rapidly expanding forms of public 
surveillance and a proportional shrinking of civil liberties, epic ecological 
cataclysms stemming from decades of global environmental neglect yet 
continuing and expanding cultures of consumption. Despite these tumul-
tuous trends globally, or perhaps because of their existence, we find our-
selves at a unique crossroads in that never has there been a greater need 
for the importance of having outlets for the diffusion of knowledge, sus-
tained intellectual engagement and when appropriate social contestation . 
The Journal of Cape Verdean Studies aims to be a space where such critical 
intellectual engagement can be nurtured and developed with a clear 
understanding that diasporic existences manifest both, the transnational 
realities often structured by global contradictions, but also, an agency 
born out of the spring of intellectual curiosity and a need to affirm our right 
to be and become in the world. We invite you to take part in this social and 
academic journey of discovery. 
Joao J. Rosa, Ph.D. 
Executive Director 
Pedro Pires Institute for Cape Verdean Studies 
Bridgewater State University 
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READING THE WORLD: 
HISTORICIZING SYSTEMIC CONTRADICTIONS IN 
INTERTEXTUAL DIALOGUES 
Joao Rosa 
Bridgewater State University, USA 
Across the globe today we see evidence of profound systemic crises dis-
proportionately affecting the most vulnerable members of all societies; the 
manifestations of the profound contradictions that we find ourselves in are 
evident in any serious critical analysis of asymmetrical power relations and 
hence a simultaneous delving into the overt and covert acts of resistance of 
those who insist on a different reading of the world. The Occupy Movements 
dispersed across the world (from New York to Hong Kong), work stoppages 
in Seattle and California, localized resistances in Brazil, student protests in 
Puerto Rico, Chile and Mexico are all visceral reminders of the existence of 
and insistence on different visions of the future by those who have been 
"organically" critically educated. 
Whereas national and international political discourses continuously 
reinforce the necessity to develop more literate populations capable of 
being more "competitive" in the global marketplace as the antidote to these 
systemic crises, such discourses rely primarily on neoliberal market reform 
as the solution . In all corners of the globe, the social and political discourses 
center either on the limitations of the current local or national educational 
systems vis-a-vis their counterparts or on the need to extract more "return 
on investment". Education then becomes the lynch pin, or the frame through 
which social analysis is conducted despite the fact that such analysis is 
routinely disarticulated from other social fields. Rarely is there concerted 
consideration of the type of citizen that states aim to create beyond the 
narrow scope of the needs of the economic structure . What does it mean to 
9 
10 be a literate human being? What is the relationship between literacy and 
emancipation? How can we collectively achieve social transformation in 
spaces where the ethos of individualism and consumption reign? How 
can we use our evolving understanding of the world and our relationship 
to it as a means of liberating ourselves and the other? What do we do 
in the face of social resistance?These are paramount questions that while 
central to any serious engagement with educational reform (hence state 
reform) often are selectively and purposively omitted from the dialogue. 
As James Baldwin insightfully noted, 
The paradox of education is precisely this - that as one begins to become 
conscious one begins to examine the society in which he is being educated. The 
purpose of education, finally, is to create in a person the ability to look at the 
world for himself, to make his own decisions, to say to himself this is black or 
this is white, to decide for himself whether there is a God in heaven or not. To 
ask questions of the universe, and then learn to live with those questions, is the 
way he achieves his own identity. But no society is really anxious to have that 
kind of person around. What societies really, ideally, want is a citizenry which 
will simply obey the rules of society. If a society succeeds in this, that society is 
about to perish. The obligation of anyone who thinks of himself as responsible 
is to examine society and try to change it and to fight it- at no matter what risk. 
It is in this context that the ensuing dialogue between the late Paulo 
Freire and Donaldo Macedo can be framed; for on the one hand, the dia-
logue provides a historical context under which an intertextual analysis can 
be undertaken so as to provide a richer understanding of the past. On the 
other, an understanding of the historical conditions of the past set the stage 
for a more in-depth analysis of the limitations and possibilities contained 
in the present . Freire's insightful highl ighting of the critical links between 
literacy and emancipation, further, the role of literacy in unleashing a set 
of practices in which the populace assumes its own liberation, is particu-
larly instructive when critical education is increasingly under attack and 
democracy itself is threatened. As critical scholar Henry Giroux has noted, 
Education remains one of the most important spheres left for creating critical 
and engaged citizens capable of challenging a material and symbolic order that 
blindly legitimates a culture of corruption, greed and inequality. Under casino 
capitalism, we not only have a growing divide between the rich and the poor, a 
divide in which the rich pretty much have a monopoly on political, economic and 
social opportunities, but also the enormous power of a cultural apparatus that 
functions as a nonstop mode of education that endlessly carpet-bombs young 
and old with market-based values that undermine democratic values, notions of 
shared responsibility and a respect for the public good. 
Beyond Freire's understanding of literacy as involving much more than 
the set of mechanistic practices currently reflected in neoliberalism's em-
phatic and pervasive reliance on standardized testing, his critical analysis 
of the linguistic challenges faced by societies such as Cape Verde and 
Guinea-Bissau is of paramount importance to the development of enlightened 
language policy. As organic intellectuals insist on the viability, indeed the 
necessity of the Cape Verdean language being recognized as a legitimate 
means of expression in all domains, national commissions move forth along 
parallel roads. 
The dialogue is timely in that it inserts itself firmly in questions of human 
agency, liberation, emancipation and the omnipresent crucible of collective 
responsib ility. The dialogue between Macedo and Freire is presented here 
as a bri dge between a rich historical past, a complex present replete with 
localized resistances and a future full of possibilities. 
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PROJECTOS DEALFABETIZA<;AO: UM DIALOGO 
COM PAULO FREIRE 
Donaldo Macedo, Paulo Freire 
Donaldo Macedo: Por que veio voce a interessar-se pelo problema do 
analfabetismo na Guine-Bissau e, depois, a envolver-se com ele? 
Paulo Freire: Comec;o dizendo que, mesmo antes de interessar-me pela 
campanha de alfabetizac;ao na Guine-Bissau, ja tinha um interesse muito 
grande na luta pela libertac;ao do povo africano em geral. Acompanhei de 
perto, com grande curiosidade e felicidade ainda maior, a luta pela liberta-
c;ao em Moc;ambique, Angola, Cabo Verde, Sao Tome e Principe, e Guine-
-Bissau, tendo sempre em mente a natureza distinta dessas varias lutas. 
As diferenc;as entre essas lutas eram evidentemente condicionadas pelos 
diversos contextos hist6ricos e geograficos. Assim, mesmo antes da inde-
pendencia da Guine-Bissau, ja tinha um apego - tanto politico quanta afec-
tivo - por aquele pals e pelo seu heroico povo. Exatamente esses vinculos 
culturais, politicos e afetivos com Africa e que fomentaram o meu interesse 
pela campanha de alfabetizac;ao da Guine-Bissau. Como nordestino, estava 
de certo modo culturalmente ligado a Africa, especialmente aqueles paises 
que foram colonizados por Portugal, coma foi o Brasil. Em 1970, ou 1971, 
fiz a minha primeira viagem a Africa, a Tanzania ea Zambia . Ap6s a minha 
chegada a Zambia, enquanto esperava no aeroporto por um voo domestico 
que me levaria ao destine final, onde iria trabalhar com uma equipa edu-
cacional, chamaram-me pelo altifalante, pedindo que me dirigisse ao bal-
cao de informac;oes. La, encontrei-me com um casal de norte-americanos 
que representavam o MPLA (Movimento Popular de Libertac;ao de Angola), 
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14 grupo de que participava Lara, figura politica importante, nao s6 em Angola, 
como em toda a Africa . 
Os norte-americanos traziam uma proposta dos lideres do MPLA, e in-
dagavam se eu nao podia alterar o meu voo de modo a poder passar um 
dia num encontro com alguns representantes do MPLA, que estavam muito 
interessados em falar comigo. Aceitei imediatamente. Aguardava com an-
siedade encontrar-me com um grupo cujo trabalho pela liberta~ao do seu 
povo sempre admirara e acompanhara de perto. Fornes para casa dos norte-
-americanos, onde nos esperavam Larae mais cinco militantes do MPLA. 
Lara cumprimentou-me dizendo: "Camarada Paulo Freire, se voce 
conhecesse o meu pa is tanto quanta eu conhe~o a sua obra, voce conheceria 
Angola extremamente bem!" Conversamos a maier parte da tarde sobre a 
guerra em andamento (aquela altura, a luta pela liberta~ao em Angola sofria 
alguns reveses) e, mais importante do que isso, discutimos longamente sa-
bre o papel dotrabalho de alfabetiza~ao na luta pela liberta~ao. Discutimos, 
tambem, sobre as dificuldades de alfabetiza~ao em Mo~ambique e na Gui-
ne-Bissau. (A prop6sito, o Conselho Mundial de lgrejas, onde eu trabalhava, 
havia dado forte apoio a muitos movimentos africanos de liberta~ao mesmo 
antes de minha participa~ao. Nao fui eu quern deu inicio ao envolvimento do 
Conselho Mundial com esses movimentos. O que fiz foi tao somente procu-
rar fortalecer as rela~oes ja existentes.) 
Alem das preocupa~oes politicas e militares do memento, Lara e eu 
analisamos a natureza do novo processo educative que ocorria durante a 
luta, particularmente nas areas que iam sendo libertadas. Discutimos a 
pr6pria luta como uma pratica pedag6gica. A noite, ap6s o jantar, os mem-
bros do MPLA mostraram-me documentaries sobre a luta de liberta~ao e 
sobre a experiencia pedag6gica ocorrida durante a luta . Esse encontro com 
Ii deres da liberta~ao africana antecedeu o meu envolvimento, e o da equipa 
de educadores com que trabalhava, na Guine-Bissau. Sob certos aspectos, 
serviu-me de prepara~ao para o que, posteriormente, viria a ser a nossa con-
tribui~ao educacional tanto na Guine-Bissau quanta em Angola. 
Depois da Zambia, fui para a Tanzania . Testemunhei ali muitas das 
mesmas coisas que ja vira na Zambia . Na Universidade da Tanzania, fui 
abordado por um Tanzania no profundamente envolvido com a FRELIMO 
(Frente de Liberta~ao de Mo~ambique). Perguntou-me se aceitaria um con-
vite para encontrar-me com representantes da FR ELI MO em Dar-es-Salaam. 
Aceitei. Entre os presentes, encontrava-se a viuva de Mondlame, o lfder as-
sassinado da FRELIMO. 0 entao ministro da Educa~ao de Mo~ambique tam-
bem estava la. Como pessoal do MPLA, na Zambia, mantivemos conversas 
sobre educa~ao, o seu papel e processes durante a liberta~ao . Depois, fui 
convidado a visitar o campo de treino que o presidente da Tanzania havia 
instalado para os combatentes da FRELIMO. Dava-se forma~ao intensiva a 
professores de alfabetiza~ao que, depois, iriam para Mo~ambique trabalhar 
nas campanhas de alfabetiza~ao que se realizavam ao mesmo tempo que 
a guerra de liberta~ao. lmportante destaque dessa forma~ao era a enfase 
sabre a nao dicotomiza~ao entre as lutas pela liberdade e a alfabetiza~ao . 
Nesse campo de treino encontrei educadores, entre os quais muitos euro-
peus comprometidos com a luta de liberta~ao, que estavam la para ajudar. 
Fiquei feliz de ver que o importante para os jovens europeus e africanos 
era a for~a ideo16gica que enformava a luta para restaurar o autorespeito e 
a dignidade, que haviam sido usurpados por uma maquina colonial cruel e 
corrompida. Ficou clara para mim que aqueles jovens europeus estavam ao 
I ado das massas populares de Mo~ambique, que lutavam pela sua liberdade. 
Durante aquela reuniao discutimos as tecnicas e os metodos que estavam 
empregando. 
A seguir, em janeiro de 1975, quando estava em Genebra, recebi um a 
longa carta de Jose Maria Nunes Pereira, professor brasileiro da Univer-
sidade Cat61ica do Rio de Janeiro, na epoca trabalhando como coordena-
dor do Centro de Estudos Africanos e Asiaticos na Universidade Candido 
Mendes, tambem do Rio de Janeiro. 0 professor Pereira escreveu que, como 
coordenador de Estudos Africa nose Asiaticos, voltara recentemente da Gui-
ne-Bissau, onde mantivera uma longa reuniao com o ministro da Educa~ao, 
Mario Cabral, e com o presidente da Guine-Bissau, Luis Cabral, irmao de 
Amilcar Cabral, o fundador do PAIGC. Na carta, Pereira enfatizou que tanto o 
presidente quanta o ministro de Educa~ao haviam insistido com ele para que 
me perguntasse se eu aceitaria um convite para coordenar uma equipe de 
educadores na campanha de alfabetiza~ao da Guine-Bissau . Essa campanha 
estaria centrada na alfabetiza~ao de adultos, mas incluiria tambem outras 
areas de educa~ao. Se eu estivesse interessado, deveria fazer contacto com 
Mario Cabral. 
Ap6s receber a carta de Pereira, organizei uma reuniao em minha casa 
com outros membros do IDAC (lnstituto de Ac~ao Cultural) para discutir a 
carta e a possibilidade de estabelecer um programa de colabora~ao com a 
Guine-Bissau . Todos os companheiros do IDAC mostraram grande interesse 
em ajudar o programa da Guine-Bissau. No dia seguinte, discuti tambem o 
convite como Conselho Mundial de lgrejas. Minha inten~ao era tra~ar um 
piano, segundo o qual o Conselho Mundial e o IDAC trabalhariam em con-
junto, estudando e planeando maneiras de melhor colaborar e enfrentar os 
desafios de erradicar o analfabetismo na Guine-Bissau. Tanto o IDAC quanta 
o Conselho Mundial aceitaram a min ha proposta e, ainda em Janeiro, escrevi 
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16 a Mario Cabral. Nas primeiras linhas da minha carta, mencionei que rece-
bera uma outra de alguem que havia estado na Guine-Bissau. Por que nao 
mencionei o nome do professor Pereira naquela carta? Naquela epoca, o 
Brasil tinha instalada uma maquina politica extremamente repressiva. Meu 
pr6prio exflio ensinou-me a ser prudente quanto a citar nomes porque, sob 
a ditadura brasileira, poderia p6r em perigo a posi~ao, ou ate mesmo a vida 
das pessoas. 
Em continua~ao, escrevi: "A pessoa que me escreveu do Brasil discutiu 
como senhor e como presidente a possibilidade de organizar uma equipa 
de educadores com a qua I colaboraria para o programa de alfabetiza~ao de 
adultos a desenvolver na Guine-Bissau. Sugeriu-me que lhe escrevesse para 
iniciar os entendimentos sobre Como come~ar". 
Em Abril de 1975, dois meses e meio depois de escrever a Mario Cabral, 
ele respondeu-me. Em Abril escrevi-lhe uma segunda carta, que come~a as-
sim: "Caro camarada Mario Cabral: acabo de receber sua carta, na qua I voce 
confirma o interesse do governo na nossa colabora~ao. Acho desnecessario 
estender-me a respeito de nossa satisfa~ao ao receber essa confirma~ao, 
satisfa~ao essa nao s6 por parte dos membros do IDAC como tambem do 
Conselho Mundial de lgrejas". 
Nessa segunda carta, propus algumas linhas de accao, entre as quais a 
possibilidade de se mandar alguem a Genebra para iniciar discussoes sobre 
a situa~ao educacional geral da Guine-Bissau. Propuseramos que Mario 
Cabral fosse a Genebra . Agora me dou conta de que ele provavelmente 
estaria muito ocupado para aceitar nosso convite. 
Donaldo Macedo: Voce ea sua equipa de educadores sustentaram, voces 
mesmos, as vossas actividades educativas na Guine-Bissau? 
Paulo Freire: Ao responder a essa pergunta, posso desmentir certas 
crfticas mesquinhas que algumas pessoas tern alimentado contra mim. 
Tern dito que ofereci doa~oes enormes a Guine-Bissau e assim comprei 
a minha entrada no pafs. Por outras palavras, a Guine-Bissau nao estava 
realmente interessada na nossa colabora~ao com a campanha de alfa-
betiza~ao, mas nao podia recusar o dinheiro. Esse tipo de critica ofende 
nao s6 aqueles de nos que queriamos verdadeiramente contribuir para a 
reconstru~ao do sistema educacional, como tambem aqueles camaradas 
que lutaram heroicamente nas selvas da Guine-Bissau para derrotar os co-
lonialistas. Seria pouco provavel que tivessem lutado durante doze a nos 
para, no fim, venderem tao facilmente os seus interesses diante de uma 
pequena oferta de ajuda financeira que pudessemos ter feito. Mas deixemos 
de !ado esse tipo de critica e tentemos responder a sua pergunta . 
Como ja disse, o Conselho Mundial de lgrejas desempenhou um papel 
importante nos movimentos de liberta~ao em Africa. 0 Conselho Mundial 
nunca deixou de dar assistencia aqueles movimentos de liberta~ao, mesmo 
em momentos dificeis das suas lutas. Tambem tomou medidas no sentido 
de que as ajudas que oferecera durante a luta continuassem durante a 
reconstru~ao das novas sociedades, ap6s se tornarem independentes das 
potencias coloniais. Certamente nao foi inapropriado que o Conselho 
Mundial levantasse cerca de 500.000 d61ares para ajudar a campanha de 
alfabetiza~ao na Nicaragua, por exemplo. Fiz parte de uma equipa de edu-
cadores que participou nessa campanha na Nicaragua. 
Maso Conselho Mundial nao limitou a sua ajuda a Nicaragua ea Guine-
-Bissau. Tambem ofereceu enorme quantia de ajuda financeira a Angola, 
a Mo~ambique e a outros paises. Assim, quando o departamento em que 
eu trabalhava no Conselho Mundial teve a oportunidade de colaborar com 
a Guine-Bissau e assumiu um compromisso de proporcionar assistencia 
tecnica, aceitou, tambem, o compromisso financeiro dai decorrente. Ou 
seja, mesmo tendo pouco dinheiro, o departamento pagou o meu salario 
sempre que fui a Guine-Bissau, come se eu estivesse em Genebra. O mes-
mo procedimento foi aplicado as minhas viagens a Angola, a Sao Tome e 
a Cabo Verde . Mas o CCPD, um sector do Conselho Mundial que tratava 
de programas educativos e de desenvolvimento, tinha os recurses finan-
ceiros necessarios para apoiar determinados projetos e program as educa-
tivos no Terceiro Mundo. 0 CCPD estava interessado no projeto na Guine-
-Bissau, eo IDAC apresentou uma proposta buscando o apoio financeiro do 
CCPD. Ouando fui pela primeira vez a Guine-Bissau, minhas despesas de 
viagem foram pagas pelo Sector de Educa~ao . 0 resto da equipa que me 
acompanhou foi financiada pelo CCPD, ambos do Conselho Mundial de 
lgrejas. Ap6s receber a carta de Pereira, escrevi a Mario Cabral na Guine-
-Bissau, dizendo-lhe que aceitaria seu convite para reunir uma equipa de 
educadores a fim de trabalhar la em alfabetiza~ao de adultos, masque 
o governo nao teria que pagar as despesas de viagem, salarios e outros 
custos do grupo. Dadas as condi~oes econ6micas da recem-independente 
Guine-Bissau, sabfamos que isso teria sido impossivel. Concordando em 
oferecer assistencia tecnica para a campanha de 6, queriamos tentar, 
o quanto possivel, nao sobrecarregar financeiramente um pals ja com 
dificuldades econ6micas. Assim, foi estabelecido que a equipa do IDAC 
que iria a Guine-Bissau continuaria a ser financiada por outras organiza-
~oes. 
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18 0 IDAC recebeu uma pequena doa~ao para cobrir as despesas de uma 
viagem explorat6ria a Guine-Bissau. Ouando voltamos, falei bastante a res-
peito do trabalho que la havlamos desenvolvido. A introdu~ao as Cartas a 
Guine-Bissau e um relato metodol6gico de nosso trabalho durante essa 
viagem. Como voce ve, OS objectivos do programa de alfabetiza~ao foram 
estabelecidos na Guine-Bissau, nao em Genebra, e foram desenvolvidos 
em grande parte por Guineenses. Ap6s delineado o programa, obtivemos 
mais apoio financeiro, de modo que pudessemos continuar evitando sobre-
carregar o governo da Guine-Bissau. (A prop6sito, tive a mesma especie de 
ajuda financeira quando fui a Nicaragua. 0 governo nicaraguense nao pagou 
a minha viagem. A mesma especie de ajuste foi feito para as minhas viagens 
a Angola ea Sao Tome e Principe.) 
Donaldo Macedo: Voce mencionou que o projeto de alfabetiza~ao com 
que colaborou, juntamente com outros membros do IDAC, dando assisten-
cia tecnica, foi inteiramente desenvolvido na Guine-Bissau e nao em Gene-
bra. Contudo, voce tern sido criticado por tentar implementar um piano 
que era idealista e populista, e que ignorava importantes fatores politicos, 
econ6micos, culturais e linguisticos que conformavam a realidade da Guine-
-B issau. Voce ea sua equipa do IDAC discutiram e avaliaram completamente 
a realidade da sociedade da Guine-Bissau antes de executar seu piano? 
Paulo Freire: Considero essa critica cientificamente inconsistente. De 
que modo poderiamos, a equipa do IDAC e eu, ter desenvolvido um pro-
jecto de alfabetiza~ao populista na Guine-Bissau? Oual o significado de um 
estilo politico que e chamado de "populista"? Os analistas politicos dizem 
que um estilo populista exige, necessariamente, o surgimento das massas 
populares que come~am a querer, quando me nos, ter uma posi~ao diferente 
na hist6ria social e politica da sua sociedade. E como se, subitamente, os 
oprimidos come~assem a descobrir a possibilidade de se afastarem do es-
tado de insatisfa~ao em que se encontram; come~am a perceber a possi-
bilidade de correr riscos diferentes. Simbolicamente, poder-se-ia dizer que, 
antes, em sua imersao, os riscos estavam preponderantemente estagnados. 
Antes, havia riscos que s6 envolviam a sobrevivencia em face da explora~ao . 
De certo modo, o papel subalterno dos oprimidos era percebido como re-
sultado de dificuldades climaticas (por exemplo: nao ha chuva; por isso, nao 
temos trabalho nem coisa alguma para comer) e nao como uma explora-
~ao calculada pela classe dominante. Durante a emergencia dos oprimidos, 
eles come~am a assumir riscos, o risco de dizer a palavra; os riscos sociais, 
hist6ricos e politicos implicados no protesto. Nao ha razoes claras para isso 
que emerge; talvez seja devido a mudan~as nas for~as produtivas da socie-
dade, ou devido a uma situa~ao exacerbada pelos membros locais da classe 
dominante. 
Essas pessoas emergem assumindo riscos novos e diferentes, o risco de 
ser preso na rua, de ir para a cadeia. Mas ha tambem o contra-risco: a pos-
sibilidade de ser ouvido. lsso provoca uma rea~ao mediante um estilo politi-
co muitas vezes chamado de populismo. Assim, pode-se dizer que o estilo 
populista de politica e ma is uma resposta do que uma causa . Nao e o estilo 
popul ista que faz com que o povo oprimido se levante. E o fato de o povo se 
levantar que faz com que os politicos mudem sua tatica para manter-se no 
pod er. 
0 que acontece entao? Esse novo estilo e chamado de populismo. Ouan-
do os oprimidos se levantam e as classes dominantes precisam defender-se 
(reagir defensivamente ao levantamento do povo, mas conservando o poder), 
a l i deran~a chamada populista assume uma ambiguidade que se manifesta 
entre as massas que se levantam e as classes dominantes. Porum lado, para 
continuar a ser populista, a l ideran~a precisa do apoio do povo nas ruas . Por 
outro I ado, precisa estabelecer Ii mites quanto a ac~ao desse povo, de modo 
que nao haja ruptura no estilo burgues de politica e da sociedade em geral. 
Esses limites destinam-se a evitar a transforma~ao da sociedade, de modo 
que os oprimidos nao se transformem em revolucionarios. Assim, as classes 
dominantes criam obstaculos para evitar que as classes subalternas transcen-
d am a pr6pria classe e adquiram consciencia de classe. 
Oual a natureza dessa ambiguidade? Ao restringir a presen~a reivindica-
tiva do povo, pela qual o povo vai as ruas e protesta nas pra~as, a 
lideran~a populista nao pode impedirque o povo aprenda como usar as ruas 
e os parques para manifestar suas reivindica~oes . A lideran~a populista pode 
restringir as reivindica~oes do povo. Mas se proibe o povo de reunir-se nas 
ruas, a lideran~a deixa de ser popu lista e torna-se num regime francamente 
repressivo . Na medida em que restringe a sua reac~ao apenas a determi -
nadas reivindica~oes do povo (por exemplo, permitindo apenas em areas 
pre-determ inadas), ela permite as manifesta~oes publicas, que levarao 
inevitavelmente a um processo ainda maior de descoberta pelo qual os 
oprimidos aprendem como fazer reivindica~oes. 0 povo acaba por desen-
volver-se e assumir as suas pr6prias reiv i ndica~oes. Assim, o popu li smo que 
manipula contradiz-se, simultaneamente, estimulando a democracia. 
Ha um ponto em que a lideran~a e a politica se mantem oscilando entre 
a manipu l a~ao ea experiencia democratica . Ha um ponto, tambem, em que 
a lideran~a pode incl inar-se mais para o lado do povo. Uma dimensao da sua 
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20 ambiguidade e o facto de que essa lideran~a da um passo para a esquerda e 
outro para a direita, com um pe no lado das massas oprimidas e o outro no 
da burguesia. Ouando essa lideran~a firmar ambos os pes ou der a impressao 
de que pode faze-lo, sabre o lado das massas, ha dais caminhos possiveis . 
A sociedade pode entrar numa fase pre-revolucionaria, com a chamada 
lideran~a populista renunciando ao estilo populista e assumindo-se coma 
revolucionaria. A direita intervem com um golpe e instaura um regime 
militar rigido. Que aspectos populistas existem nas nossas propostas para 
a Guine-Bissau para a reforma da educa~ao em geral e para a alfabetiza-
~ao de adultos em particular? Estavamos em contacto com uma lideran~a 
polftica que havia passado anos em luta contra as colonialistas portugueses 
nas selvas, sem qualquer populismo. Oual a dimensao populista das cartas 
que escrevi aos educadores da Guine-Bissau? Na terceira e na quarta, por 
exemplo, onde examine aspectos muito serios relativamente a coma lidar 
coma significado de uma educa~ao socialista, revolucionaria, ou onde dis-
cuto a rela~ao entre educa~ao e produ~ao e o problema da autonomia da 
classe operaria, onde esta o carater populista nesses documentos publica-
dos? Deva ser assim caracterizado porter dado um contribute ao meu pa is 
sob um regime populista? 
No Brasil de hoje, por exemplo, come~amos uma nova fase hist6rica 
na vida politica. Muito embora eu perten~a a um partido politico que nao 
part icipou do desenvolvimento desse nova governo, espero sinceramente, 
coma brasileiro, que esses avan~os democraticos prossigam e que o sistema 
sofra as necessarias transforma~oes em beneficio da classe trabalhadora. 
Ninguem dira, porem, que o governo do Brasil e um regime revolucionario . 
Muitos dos educadores que me criticam coma populista estao actualmente 
dando a sua colabora~ao ao governo brasileiro. Seria interessante, dentro 
de dez ou vinte a nos, verse os estudantes que estao elaborando suas teses, 
por exemplo, irao considerar esses educadores populistas, ja que estao co-
laborando com um governo que esta longe de ser revolucionario. Nao se e 
necessariamente populista por dar determinada colabora~ao a um regime 
considerado populista. Contudo, o que julgo ainda ma is estranho ea afirma-
~ao de que as propostas que fiz a Guine-Bissau, em conjunto com a equipe 
do IDAC, fossem populistas. Seria igualmente ridicule caracterizar coma 
populistas minhas discuss6es com os educadores de Angola. Ha pessoas que 
chegam a afirmar que nada mais fiz do que transplantar minha experien-
cia brasileira para a Guine-Bissau. Issa e absolutamente falso. Tambem fu i 
acusado de ser indiferente a diversos grupos etnicos na Guine-Bissau. Issa 
tambem e ridicule. Por que iria eu rejeitar a ideia de aprender mais? Exami-
nando e estudando a diversidade cultural e linguistica da Guine-Bissau, 
fiquei em melhor posi<;ao para compreender as necessidades educacionais 
do pals, o que eu nao podia fazer na Guine-Bissau era ultrapassar as limita-
<;6es politicas do momento. Como estrangeiro, nao podia impor minhas pro-
postas sobre a realidade da Guine-Bissau e compreender as necessidades 
como os lideres politicos as percebiam. Por exemplo, a questao linguistica 
foi um dos limites que nao consegui ultrapassar, embora tenha discutido 
longa e enfaticamente com os educadores as minhas preocupa<;6es a res-
peito de levar avante uma campanha de alfabetiza<;ao na lingua dos colo-
nialistas. Contudo, a lideran<;a considerava politicamente vantajoso adotar 
a lingua portuguesa como veiculo principal da campanha de alfabetiza<;ao. 
Donaldo Macedo: Como admirador de Amilcar Cabral, voce nao po-
dia desconhecer sua analise detalhada do caracter cultural e linguistico da 
Guine-Bissau . 0 pr6prio Cabral demonstrou grande preocupa<;ao a respeito 
das provaveis dificuldades com o processo de unifica<;ao nacional durante 
0 periodo p6s-independencia, dada a existencia de tantos grupos etnicos 
distintos. 
Paulo Freire: Exatamente. Amilcar Cabral foi um pensador que pas seu 
pensamento em pratica. Foi um pensador que Ii e reli muitas vezes e de 
quern sempre obtive novas perspectivas. 
Um de meus sonhos, nao realizado, era fazer um estudo completo da 
obra de Amilcar Cabral. Tin ha ate o titulo para o livro que pretendia escrever: 
Amilcar Cabral: o pedagogo da revolu<;ao. Nesse livro, tra<;aria uma clara 
distin<;ao entre "pedagogo revolucionario" e "pedagogo da revolu<;ao." 
Existem alguns pedagogos revolucionarios; mas nao ha muitos pedagogos 
da revolu<;ao. Amilcar e um deles. 
Para concretizar esse son ho, porem, teria de permanecer pelo menos se is 
a oito meses na Guine-Bissau e, tambem, ir a outros paises africanos. Nao 
tive nem os recursos nem otempo necessarios para cumpriressatarefa. Nao 
poderia ped ir ao governo da Guine-Bissau que financiasse o meu projeto, 
em vista das enormes dificuldades financeiras enfrentadas por aquele pals 
novo com a reconstru<;ao da sua sociedade ap6s a independencia. Tambem 
relutei em pedir ao Conselho Mundial de lgrejas o financiamento do projeto. 
Desenvolvi alguns trabalhos preliminares, como a realiza<;ao de entrevis-
tas com lideres politicos importantes que trabalharam em estreita liga<;ao 
com Cabral. Entrevistei a lideran<;a do PAIGC na Guine-Bissau, por exemplo. 
Numa entrevista com o diretor politico da epoca, disse que o projecto nao 






























22 para dizer o que pretendesse. A minha ideia nao era ir para a Guine-Bissau 
realizar uma investiga~ao e, de pois, escrever um livro em que dissesse o que 
queria dizer sob a rubrica da suposta "autonomia academica" ou "objectivi-
dade cientffica". Sou um intelectual militante. Nessa condi~ao, queria fazer 
um estudo serio e rigoroso sabre Cabral como um pedagogo da revolu~ao. 
Mas primeiro teria deter conseguido saber como o partido, que fora fun-
dado por Cabral e que lutara corajosamente para expulsar os colonizadores, 
encarava o meu piano. Havia condi~oes que eu que ria fixar. Se o projeto 
prosperasse, antes de publicar o livro eu teria de submeter o manuscrito a 
rev isao de partido. Nao o teria publicado sem a aprova~ao do partido. 
Talvez a lideran~a reagisse as minhas condi~oes indagando por que 
razoes era eu um intelectual tao obediente. Eu ter-lhes-ia dito que nao sou 
um intelectual "obediente". Por exemplo, se o PAIGC me dissesse que algu-
mas das coisas que eu afirmava nao eram do interesse da reforma politica, 
provavelmente eu teria defendido a minha posi~ao. Mas tambem teria 
compreendido as razoes que levavam o partido a concluir que as minhas 
afirma~oes solapavam as suas metas. 
Apenas apes esse processo teria eu submetido os originais a publica~ao. 
Todos os direitos autorais seriam destinados a causas polfticas que fizessem 
progredir ma is a justi~a humanitaria e social que levassem tanto a cria~ao 
de um partido, em primeiro lugar, como a subsequente revolu~ao. lnfeliz-
mente, nao tive condi~oes de completar esse estudo. Realizei aproximada-
mente dez entrevistas, a primeira das quais como ministro de Educa~ao, 
Mario Cabral. Entrevistei tambem grupos de jovens militantes organizados 
durante a luta pela liberta~ao . Mas devido a dificuldades de tempo e outros 
factores, decidi nao dar prosseguimento ao projecto. Minha ideia era reali -
zar trezentas entrevistas. Apenas o trabalho envolvido nessas entrevistas, 
a transcri~ao das fitas, a selec~ao e edi~ao das transcri~oes teriam levado 
anos a completar. Poderia fazer a transcri~ao e a edi~ao na Europa, mas as 
entrevistas teriam que ser feitas na Africa, principalmente na Guine-Bissau. 
Ao falar sobre esse projeto interrompido, ve-se mais nitidamente como 
me comportei com respeito aos prindpios da revolu~ao. Respeitei a autono-
mia cultural e politica do povo da Guine-Bissau. Aceito como um facto quan-
do dizem que sou incompetente em muitas areas. Contudo, jamais procurei 
obter exito por meio da crftica a incompe.tencia de outras pessoas. lsto e, se 
criticar certas pessoas me desse visibilidade e prestigio intelectual. Na verdade, 
nao me incomodo com prestfgio. Minha maior p reocupa~ao e trabalhar 
honesta e seriamente na dire~ao do desenvolvimento de uma sociedade 
melhor e mais justa, como fiz na Guine-Bissau. Se as pessoas le rem Cartas 
a Guine-Bissau perceberao o meu compromisso com a transforma~ao 
educacional daquele pals . No livro em que "falei" com o meu amigo chileno, 
fiz a seguinte observac;ao. No Brasil, durante os anos 50, defendi a posic;ao 
de que os educandos, nao importa de que nlvel, deveriam permitir-se a ex-
periencia de tornar-se sujeitos do acto de conhecer, implicado na educac;ao. 
Agora, pergunto, como poderia ter agido diferentemente na Guine-Bissau? 
Ademais, no contexto revolucionario, devo insistir que os educandos se 
tornem sujeitos, sujeitos da reinvenc;ao de seu pals. 
Onde esta a populismo deste pobre educador brasileiro, educador que, 
durante os seus encontros com educadores Guineenses, sempre insistiu que 
o povo deve andar em frente e assumir a hist6ria do seu pals? Alguma vez 
voce ouviu alguma conversa populista a respeito dos direitos dos educandos 
se tornarem sujeitos e assumirem a pr6pria historia? Pergunte a Fernando 
Cardenal ea Ernesto Cardenal se o meu trabalho e sugestoes para a Nica-
ragua foram de natureza populista. Essas criticas revelam quao superficial-
mente os meus criticos tern abordado o meu trabalho. Seu ferrete ideol6gico 
impede que compreendam ou queiram compreender as propostas pedag6gi-
cas que tenho feito. 
Donaldo Macedo: Como enfrentaria voce o processo de emancipac;ao 
pela alfabetizac;ao numa sociedade caracterizada pelas dificuldades radicadas 
na presenc;a de multiplos discursos? Esse problema torna-se infinitamente 
mais complexo quando a sociedade se caracteriza pela existencia de muitas 
linguas rivais, como na Guine-Bissau. 
Paulo Freire: Temos de tratar, em primeiro lugar, da relac;ao entre alfa-
betizac;ao e emancipac;ao. o conceito de alfabetizac;ao, neste caso, deve ser 
tornado como transcendendo o seu conteudo etimo16gico. A alfabetizac;ao 
nao pode ser reduzida a experiencias apenas um pouco criativas, que tra-
tam dos fundamentos das letras e das palavras como uma esfera puramente 
mecanica. Ao responder a sua pergunta, tentarei ir al em dessa compreensao 
rigida de alfabetizac;ao e comec;ar a entender alfabetizac;ao como a relac;ao 
entre os educandos e o mundo, mediada pela pratica transformadora desse 
mundo, que ocorre exatamente no meio social mais geral em que os edu-
candos transitam, e mediada, tambem, pelo discurso oral que diz respeito 
a essa patica transformadora. Esse modo de compreender a alfabetizac;ao 
leva-me a ideia de uma alfabetizac;ao abrangente que e necessariamente 
politica. Mesmo nesse sentido global, a alfabetizac;ao jamais deve ser com-
preendida como sendo, por si s6, a deflagradora da emancipac;ao social das 
classes subalternas. A alfabetizac;ao conduz a uma serie de . mecanismos 
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24 deflagradores, dos qua is participa, os qua is devem ser activados para a trans-
formac;ao indispensavel de uma sociedade cuja realidade injusta destr6i a 
maior pa rte do povo. Neste sentido global, a alfabetizac;ao ocorre em socie-
dades onde as classes oprimidas assumem a pr6pria hist6ria. Um caso desse 
ti po de alfabetizac;ao e o da Nicaragua. 
E interessante notar que a natureza desse processo e diterente do da 
emancipac;ao. No caso da Nicaragua, a alfabetizac;ao comec;ou a ocorrer 
assim que o povo tomou a sua hist6ria nas pr6prias maos. Tamar a hist6ria 
nas pr6prias maos antecede o comec;o do estudo do alfabeto. 0 processo 
de alfabetizac;ao e muito mais facil do que o processo de tomar a hist6ria 
nas pr6prias maos, uma vez que isto traz consigo necessariamente o "re-
escrever" a pr6pria sociedade. Na Nicaragua, o povo reescreveu a sociedade 
antes de ler a palavra. 
Alem disso, e interessante observar que, na hist6ria cultural, o ser 
humano ou, mais precisamente, o animal que se tornou humano e o ser hu-
mano que resultou dessa transformac;ao anterior, em primeiro lugar muda o 
mundo e, muito ma is tarde, torna-se capaz de falar a respeito do mundo que 
transform au. Muito mais tempo ainda se passa ate que tenha condic;oes de 
escrever a respeito da tala originada dessa transformac;ao. A alfabetizac;ao 
deve ser entendida nesse sentido global. Uma vez que a leitura da palavra 
e precedida da reescrita da sociedade, em sociedades que passam par um 
processo revolucionario e muito ma is faci I executar cam pan has de alfabetiza-
c;ao bem-sucedidas. Toda esta discussao, porem, e muito mais geral, mais 
politica e mais hist6rica do que o pr6prio processo de alfabetizac;ao. Nao 
se pode esquecer a dimensao especifica do c6digo linguistico. No caso da 
Nicaragua, a unica area problematica do c6digo linguistico (com suas im-
plicac;6es necessariamente ideol6gicas, sociais e politicas) e a situac;ao dos 
indios Mosquito. Ouanto ao restante, o grande problema relativo a lingua 
espanhola sao OS multiplos discursos de que voce falou ha pouco. A meu 
ver, esses discursos estao vinculados as diferenc;as entre as diversas classes 
sociais e s6 podemos compreende-los a luz de analises de classe. 
0 grande problema que as campanhas de alfabetizac;ao enfrentam com 
respeito aos multiplos discursos e lidar com 0 processo de reescrita da so-
ciedade. Em principio, essa reescrita rompe a ordem hierarquica rfgida das 
classes sociais e, com isso, transforma as estruturas materiais da sociedade. 
Quero voltar a salientar um ponto: jamais devemos tomar a alfabetizac;ao 
coma a deflagradora da transformac;ao social. A alfabetizac;ao, coma con-
ceito global, e apenas parte do mecanismo deflagrador da transformac;ao. 
Ha uma diferenc;a qualitativa entre uma cruzada politica e a experiencia da 
alfabetizac;ao, ate mesmo no Brasil de hoje. Recordo-me que, na conferencia 
mundial de Persep61is, organizada pela UNESCO, em 1975, entre cujos 
participantes se encontravam a entao Uniao Sovietica, os Estados Unidos, 
Cuba, a Coreia do Norte, Vietname, Peru, Brasil e inumeros paises da Europa 
-, um dos temas centrais foi a avaliac;ao das campanhas de alfabetizac;ao 
portodo o mundo. "A Carta de Persep61is", publicada pela UNESCO, afirma, 
entre outras coisas, que o relativo exito das campanhas de alfabetizac;ao 
avaliadas pela UNESCO dependeu da relac;ao que as campanhas tiveram 
com as transformac;oes revolucionarias das sociedades em que ocorreram 
as campanhas de alfabetizac;ao. 
lsso demonstra bem o papel extraordinario desempenhado pela leitura 
do mundo e da realidade na reinvenc;ao geral da educa~ao e da sociedade 
revolucionaria. Mostra, tambem, que, mesmo em sociedades com grandes 
limitac;oes devidas a sua postura reacionaria, por exemplo, embora se espe-
rem resultados de menor exito, ainda assim uma campanha de alfabetiza-
c;ao poderia ser bem-sucedida e ajudar outros factores basicos a deflagrar a 
transformac;ao dessa sociedade. Contudo, e impossfvel e desaconselhavel 
que se esquec;a da questao lingufstica. 
Falemos agora dos grandes problemas que tivemos de enfrentar na 
Guine-Bissau. 
Donaldo Macedo: Acho que voce poderia come~ar discorrendo sobre os 
desafios lingufsticos com que se defrontou na Guine-Bissau. 
Paulo Freire: A Guine-Bissau atendia, como a primeira condic;ao basica 
que torna possfvel o exito de uma campanha de alfabetizac;ao, a transfor-
mac;ao revolucionaria da sociedade. Completara uma prolongada e bela luta 
pela liberta~ao, sob a lideran~a incontestada do extraordinario pedagogo 
Amilcar Cabral. (Nas Cartas a Guine-Bissau refiro-me muitas vezes ao as-
pecto pedag6gico da lideranc;a de Cabral, aos seminarios que ele realizava 
durante a luta, nao s6 para avaliar os exitos militares, mas tambem a luta 
cultura l.) Em suma, a Guine-Bissau tinha os contextos politicos, social e 
hist6rico, a saber, a luta por parte de seu povo para libertar-se. Mas a Guine-
-Bissau nao atendia a segunda condi~ao, devido a sua diversidade linguisti-
ca. 0 pa fs tern aproximadamente trinta linguas e dialetos distintos, falados 
por diversos grupos etnicos. Alem disso, tern o crioulo, que funciona como 
lingua franca. 0 crioulo da uma enorme vantagem a Guine-Bissau, a Cabo 
Verde ea Sao Tome sobre Angola e Moc;ambique, por exemplo. 
0 crioulo, criac;ao linguistica que associa as linguas africanas com o 




























26 para o portugues, como o portugues, o espanhol, o frances e o italiano estao 
para 0 latim: e um descendente. 0 crioulo e tao belo, rico e viavel quanto 
o portugues. Nenhuma expressao linguf stica ou lingua nasce ja pronta. Por 
exemplo, nao e precise que os portugueses, alemaes ou espanh6is se enver-
gonhem de empregar uma palavra como estresse, tomada de emprestimo 
diretamente do ingles (stress). Nao conhe~o, em portugues, qualquer outra 
palavra possivel para dizer stress. 0 desenvolvimento das for~as produtivas, 
da tecnologia e da ciencia tambem tern muito aver com o desenvolvimento 
lingufstico. Temos que aceitar centenas de palavras assim, como por exem-
plo know-how. 
Vemos produtos brasileiros, fabricados no Brasil, que se declaram, em 
ingles, "Made in Brazil". Esses fraseados padrao internacionalizam a comu-
nica~ao . Nao me envergonho de empregar essas palavras. Assim, deveriam 
os falantes de crioulo envergonhar-se por tomar de emprestimo certos 
termos da lingua portuguesa para expressar o desenvolvimento tecnol6gico 
de sua sociedade? 
Nao se pode decretar a inviabilidade desse tipo de desenvolvimento. 
E foi mais ou menos isso que eu disse a comissao de educa~ao. Com o 
risco de ser mal interpretado pelo corpo de seguran~a do presidente, pus 
as maos na cabe~a de Lufs Cabral e disse-lhe: "Senhor Presidente, com-
preendo bem que o senhortenha dores de cabe~a quando fala portugues 
par muito tempo. 0 facto e que a sua estrutura mental nao e portuguesa, 
embora o senhor fale portugues muito bem . A sua estrutura de pensa-
mento, que se ocupa do modo como o senhor fala e se expressa, nao e 
portuguesa". 
Havia um jornal guineense, o No Pintcha, que naquela epoca costuma-
va publicar, em todas as edi~oes, um texto de Amflcar Cabral. No Pintcha 
teve um papel importante na dissemina~ao das ideias de Cabral. Por estra-
nha coincidencia, no dia posterior aquela minha fala, No Pintcha publicou 
o unico texto de Amilcar Cabral do qual discordo. Dizia ele nesse texto que 
o mais belo presente que os portugueses haviam deixado aos guineenses 
era a If ngua portuguesa . (Essa afirma~ao de Cabral deve ser interpretada no 
contexto da luta pela liberta~ao. Na verdade, soube, mais tarde, que houve 
razoes polfticas para a afirma~ao de Cabral. Ele estava tentando utilizar a lin-
gua portuguesa como uma for~a unificadora, para acalmar os atritos entre 
OS grupos linguisticos e etnicos rivais na Guine-Bissau.) Li aquele texto de 
Cabral como uma mensagem dirigida diretamente a mim: "Meu camarada 
Paulo Freire, gostamos muito de voce, mas nao se meta nesse neg6cio de 
lingua no nosso pafs. 0 pr6prioAmflcarCabral disse que a lingua portuguesa 
foi um belo presente dos colonizadores". 
Nao obstante essa mensagem, continuei a lutar, juntamente com os 
membros do IDAC, a respeito do papel da lingua portuguesa na campanha 
de alfabetiza~ao. Um colega do IDAC, Marcos Arruda, lutou vigorosamente 
a respeito da questao da lingua. Finalmente foi-nos possivel trazer a 
Guine-Bissau dois linguistas (um, belga, o outro, africano, tambem financia-
dos pelo IDAC) para discutir e avaliar o dilema linguistico da Guine-Bissau. 
Eram ambos do Institute de Lingua de Dacar. 0 belga era especialista 
em linguas crioulas; o africano, especialista em linguas africanas. Ao mesmo 
tempo, estabeleci contacto com um linguista brasileiroque ensinava em Lion 
e era especialista em linguas crioulas. (Estava trabalhando num dicionario e 
numa gramatica do crioulo da Guine-Bissau.) Ele nunca chegou air a Guine-
-Bissau, mas discutimos longamente as quest6es da lingua na Guine-Bissau. 
Propusemos a Mario Cabral a realiza~ao, na Guine-Bissau, de um seminario 
em que participariam os cinco paises africanos que se haviam libertado do 
colonialismo portugues. O objective do seminario seria discutir a politica de 
planeamento da lingua e da alfabetiza~ao nesses paises. Oueriamos assistir 
a uma discussao geral a respeito de politica de cultura, dentro da qual se 
encontra a politica de lingua. Foi nesse seminario que fiquei absolutamente 
convencido de que o portugues jamais seria uma linguagem viavel na cam-
panha de alfabetiza~ao . Escrevi, entao, uma carta a Mario Cabral na qual 
reiterei a impossibilidade de continuar a fazer o trabalho em portugues. 
Nessa carta, analisei tambem as consequencias de insistir no uso do portu-
gues como l'.mico veiculo de educa~ao . Uma consequencia, por exemplo, e 
que, enquanto o portugues funcionasse coma lingua oficial, teria de assumir 
tambem o papel das linguas nacionais. 
Perque? Na medida em que se espera que uma lingua com ostatus de ofi-
cial se torne a for~a mediadora na educa~ao da juventude, compreende-se 
que se esta requerendo que essa lingua assuma o papel de lingua nacional. 
Seria inconcebivel esperar que o Brasil, por exemplo, adotasse o espanhol 
coma (mica lingua da educa~ao caso o pais passasse por um processo revo-
lucionario a mod a cubana, ou, num outro exemplo, para melhor atender aos 
interesses da burguesia brasileira, implementasse o ingles como a (mica 
lingua de instru~ao e dos neg6cios. 
Na minha carta a Mario Cabral disse que o uso exclusive do portugues na 
educa~ao resultaria numa estranha experiencia, caracterizada pelo portu-
gues co mo uma superestrutura que iria deflagrar uma das divis6es de classe, 
e isso numa sociedade que se supunha estar recriando-se a si mesma pela 
supressao das classes sociais. 
Cont inuar a utilizar o portugues na Guine-Bissau como a forca media-































28 seleccionar os alunos com base no seu conhecimento do portugues falado e 
escrito iria garantir que apenas os filhos da elite tivessem condi~6es de progredir 
educacionalmente, reproduzindo, desse modo, uma classe elitista, dominante. 
0 povo da Guine-Bissau se veria novamente barrado no sistema educacio-
nal e nos escal6es econ6micos e politicos ma is elevados. Por essas raz6es, 
prop us uma alternativa para o uso do portugues como lingua de instru~ao . 
Donaldo Macedo: Por que voce nao incluiu em Cartas a Guine-Bissau a 
carta que voce escreveu a Mario Cabral em 1977, em que apresentou essas 
preocupa~6es a respeito do papel do portugues na campanha de alfabetiza~ao? 
Paulo Freire: Nao inclui essa carta por motivos politicos, entre outras 
coisas. Eu sabia que na Guine-Bissau, bem como em Cabo Verde, a questao 
da lingua portuguesa na educa~ao nao s6 era um problem a, como tambem 
nao era discutida abertamente. Tinha conhecimento do nivel elevado de 
ideologia relativamente a questao da lingua. lsso era facil de entender, uma 
vez que os colonizadores portugueses passaram seculos convencendo o 
povo da Guine-Bissau de que suas linguas eram horrfveis e que o portugues 
era mais erudito. 
Os colonizadores passaram seculos tentando impor a sua lingua . 
Fizeram-no por decreta, dando a impressao de que as linguas nacionais 
eram naturalmente inferiores, que nao passavam de dialectos tribais. 0 
crioulo tambem era encarado como um jargao misto e corrompido e, por 
isso, nao podia ser considerado uma lingua natural. Esse perfil foi tra~ado 
pelos colonizadores (s6 os que detem o poder podem definir o perfil dos 
outros) e imposto ao povo da Guine-Bissau; e nunca foi repudiado, nem 
mesmo durante a guerra de liberta~ao. Muitos lideres da Guine-Bissau es-
tavam ainda influenciados por esses mitos enquanto eram assimilados e 
colonizados linguisticamente . 
Uma de minhas grandes lutas nessas ex-col6nias portuguesas foi a de 
afirmar a viabilidade das linguas nacionais. Recorda um debate radiof6nico, 
que tive em Sao Tome, no qua Io ministro da Educa~ao afirmou que a lingua 
de educa~ao em Sao Tome tinha que ser o portugues de Cam6es. Lem bro-
-me de lhe ter respondido dizendo que, hoje, nem mesmo em Lisboa se pode 
ensinar o portugues de Cam6es, muito menos em Sao Tome, onde a maioria 
do povo nem sequer fala ou compreende o portugues. 
Ate certo ponto, respeitei as divis6es entre essas ex-col6nias, no que 
diz respeito ao planeamento da lingua, porque nao sou um imperialista. 
No entanto, jamais deixei passar um a oportunidade de faze-los saber as 
minhas verdadeiras preocupar;oes a respeito do papel da lingua portuguesa 
na Educar;ao. Nao publiquei a carta que escrevi a Mario Cabral porque, como 
disse, senti que o momenta nao era propfcio, levando em conta assuntos 
politicos de maior importancia. Lembro-me de que, na ultima conversa 
que tive com o presidente Luis Cabral, antes que fosse deposto, ele disse: 
"Camarada Paulo, entendo bem a controversia que existe entre n6s rela-
tiva a questao da lingua". Eu disse que compreendia as rear;oes negativas 
de muitos dos If deres com relar;ao as If nguas nacionais, masque era preciso 
ter coragem . De facto, disse ainda, e necessario dizer ao mundo que a Guine 
nao vai fazer ao seu pr6prio povo aquilo que nem mesmo os colonizadores 
portugueses puderam fazer. Ou seja, que nao vai tentar erradicar as linguas 
nacionais e impor o portugues. E preciso tomar uma atitude e abandonar a 
ideia de alfabetizar;ao em portugues. Nao poderia ter dito essas coisas em 
publico naquela epoca. Hoje, posso dize-las. 
Donaldo Macedo: Voce se aborrece por nao ter tornado uma posir;ao 
publica sabre a questao linguistica na Guine-Bissau? 
Paulo Freire: Nao, porque muitas vezes ha razoes de caracter politico 
que exigem que o intelectual silencie, mesmo que esse silencio seja a lg um as 
vezes mal interpretado. Assumi esse silencio e hoje quebro-o por acreditar 
que agora e o momenta de falar sobre essas quest6es. Com ou sem Paulo 
Freire, foi impossivel realizar, na Guine-Bissau, uma campanha de alfabetiza-
r;ao numa lingua que nao fazia parte da pratica social do povo. Meu metodo 
nao falhou, como se anunciou. Tambem nao falhou em Cabo Verde ou em 
Sao Tome. Em Sao Tome e Cabo Verde ha uma hist6ria de bilinguismo. E 
muito embora o bilinguismo predominasse menos em Cabo Verde do que 
em Sao Tome, ainda era possivel ensinar alguma coisa de portugues, com 
ou sem a minha ajuda. Essa questao deve ser analisada em termos de se e 
vi ave I, linguisticamente, rea lizar campanhas de alfabetizar;ao em portugues 
em qualquer desses paises. Meu metodo e secundario para essa analise. Se 
nao e viavel faze-lo, meu metodo OU qualquer outro certamente fracassara. 
A carta a Mario Cabral analisa a viabilidade da lingua portuguesa, bem como 
as consequencias polfticas e culturais, caso continuasse uma colon izar;ao 
linguistica naquela nar;ao recem-libertada. 
Donaldo Macedo: Um problema de alguns avaliadores ao apreciar a 
sua obra e que eles propoem questoes tecnocraticas, ignorando as dimensoes 
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30 polfticas, culturais e ideol6gicas tanto das suas teorias quanta das suas 
politicas. Pode ser que deem demasiada importancia a mecanica da leitura, 
ao mesmo tempo que deixem de avaliar o desenvolvimento de um a atitude 
critica por pa rte dos educandos, ou seja, ate que ponto os educandos se tor-
nam conscientes de suas responsabilidades civicas e polfticas. Por exemplo, 
em que medida os educandos adquirem uma atitude analitica em rela~ao 
a autoridade na sua vida pessoal quotidiana? Nao se devem aplicar meios 
e metodos quantitativos para medir resultados que, pela pr6pria nature-
za, sao qualitativos. Voce poderia comentar mais detalhadamente esse 
problema de avalia~ao? 
Paulo Freire: Em primeiro lugar, em qualquer envolvimento ou contri-
bui~ao nossa, a questao a proper nao deve ser se vinte, trinta, cem, mil ou 
mais pessoas aprenderam mecanicamente a soletrar em lingua portuguesa. 
Pelo contrario, essa avalia~ao deve considerar ate que ponto tambem n6s 
aprendemos com o nosso pr6prio envolvimento. Par exemplo, aprende-se 
quao diffcil e refazer uma sociedade, quer atraves de uma revolu~ao quer 
de outro modo; nao se pode refazer, reinventar ou reconstruir uma socie-
dade mediante um acto mecanico. A reinven~ao de uma sociedade e um 
acto po If ti co que tern lugar na hist6ria. E importante, pois, indagar as dificul-
dades da reinven~ao da sociedade da Guine-Bissau. E importante, tambem, 
indagar se o nosso envolvimento teve algum significado para os educadores 
da Guine-Bissau. 
Uma vez mais, naquele livro que escrevi com Faundez, em que expus 
algumas dessas questoes e criticas a respeito do meu trabalho na Guine-
-Bissau, disse que gostaria de um dia voltar la e encontrar a mesma aber-
tura, camaradagem e dimensoes politicas que antes encontrei. Gostaria de 
voltar e falar com Mario Cabral, que me recebeu de bra~os abertos. Gostaria 
de falar com todos aqueles camaradas com quern trabalhei. Eu pergun-
tar-lhes-ia se, em nossos antigos encontros e dialogos, algumas das nossas 
preocupa~oes os haviam tocado. Perguntaria tambem, se aquelas preocu-
pa~oes tiveram algum impacto sobre a reformula~ao do processo educa-
tive da Guine-Bissau, pois creio que isso e pa rte importante de minha avalia-
~ao. Falando de avalia~ao, insistiria novamente em que o chamado fracasso 
do nosso trabalho na Guine-Bissau nao se deveu ao "metodo Freire". Esse 
fracasso demonstrou com toda a clareza a inviabilidade do uso do portugues 
coma veiculo unico de instru~ao nas campanhas de alfabetiza~ao. Estee um 
ponto fundamental. 
A importancia do nosso envolvimento deve ser medida diante de exem-
plos coma o que usei na carta que enderecei a Mario Cabral. Uma equipa 
guineense realizava um a avalia~ao do trabalho de produ~ao na fazenda co-
letiva que haviam criado. Um dos participantes disse, na sua lingua nativa 
(que me foi traduzida para o portugues): "Antes, nao sabiamos que sabia-
mos. Agora, sabemos que sabiamos. Por saber hoje que sabiamos, podemos 
saber ainda mais". Essa e uma tal descoberta, uma tal afirma~ao, que se 
torna imediatamente politica e exige um a postura politica por parte desse 
homem no processo mais geral de reinven~ao de seu pais. Essa afirma~ao 
tern a ver com uma teoria critica do conhecimento, resultante da inviabi-
lidade de soletrar em lingua portuguesa. Entre outras coisas, esse homem 
descobriu que antes nao sabia que sabia, masque, agora, porque sabia essa 
razao, descobriu que pode saber muito mais. Tenho-me perguntado o que 
pode ter mais valor do que isso numa avalia~ao geral de uma sociedade que 
come~a a encontrar-se lutando contra os colonizadores. 
Uma codifica~ao rapida e mecanica da lingua portuguesa nao poderia, 
certamente, ter o mesmo peso que a consciencia politica alcan~ada no 
correr de nossos debates sob re a aprendizagem do portugues. 0 dominio do 
alfabeto portugues nao pode ser comparado com a compreensao politica e 
epistemol6gica da presen~a desse horn em no mundo coma um ser humano 
que, agora, pode saber por que se transforma. Sem negar a provavel necessi-
dade de dominar o portugues ou, melhor ainda, sua pr6pria lingua, nao pos-
so subestimar a significa~ao da segunda ordem de conhecimento que esse 
homem adquiriu. E isso e verdade exatamente porque nao ha experiencia 
pedag6gica que nao seja politica pela pr6pria natureza. As afirma~6es desse 
homem sao de grande importancia, sejam elas avaliadas de uma perspec-
tiva pedag6gica ou politica. Esquecer ou, mais manipulativamente, omitir 
da avalia~ao esse aspecto critico ultrapassa os limites do "ba-be-bi-bo-bu"; 
a mera descodifica~ao das silabas nao tern sentido algum para quern teve 
um enorme papel na reinven~ao de sua sociedade. A tarefa desafiadora de 
reapropriar-se da pr6pria cultura e da pr6pria hist6ria nao pode ser cumpri-
da por meio da lingua que negava sua realidade e procurava erradicar seu 
pr6prio meio de comunica~ao. 
Donaldo Macedo: Voce acha possivel realizar uma campanha de alfabetiza-
~ao em portugues em Cabe Verde, onde existe certo grau de bilinguismo em 
portugues e crioulo? 
Paulo Freire: Do ponto de vista politico, nao e aconselhavel faze-lo, pelas 
muitas razoes que ja expusemos. Do ponto de vista linguistico, ao contrario 
da Guine-Bissau, onde o ensino em portugues nao e possivel, seria menos 
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32 violento faze-lo no Cabo Verde, particularmente nas areas urbanas, onde a 
presern;a colonialista acarretou uma certa exposi~ao a lingua portuguesa e o 
desenvolvimento capitalista exigiu que as pessoas aprendessem um pouco 
de portugues. Contudo, creio que Cabo Verde tambem deveria optar pelo 
crioulo como lingua oficial nacional. 
Donaldo Macedo: Nao devemos perder de vista o perigo da reprodu~ao 
daqueles valores colonialistas que eram, e ainda sao, inculcados por meio 
do uso da lingua portuguesa. Creio ser impossivel (re)africanizar o povo utili-
zando o meio que o desafricanizou . Ainda que, linguisticamente, isso fizesse 
sentido (e percebo claramente que nao faz), em termos politicos, qualquer 
decisao de continuar usando o portugues como lingua oficial e unico vei-
culo de instru~ao em Cabo Verde solaparia gravemente as metas politicas 
de Amil car Cabral. 
Paulo Freire: Entao, a situa~ao ideal seria suspender a alfabetiza~ao em 
portugues, procurar acelerar o desenvolvimento do crioulo, especialmente a 
padroniza~ao de sua form a escrita, e come~ar a substituir gradativamente o 
portugues pelo crioulo como lingua de instru~ao. E evidente que isso nae se 
pode fazer de uma hora para outra. Basta imaginar o capital necessario para 
mudartodo o sistema educacional da noite para o dia. Cabo Verde teria que 
traduzir rapidamente para o crioulo todos os textos basicos exigidos pelo 
curricula. Todos os textos de geografia, leitura, matematica e ciencias teri-
am que ser traduzidos. Ate mesmo a forma~ao dos professores no crioulo 
nao seria uma tarefa pequena. Po rem, co mo na Tanzania, poderia come~ar­
-se a substituir lentamente o portugues, mediante um modelo bilingue de 
transi~ao, segundo o qual o crioulo passaria a desempenhar um papel maier 
na educa~ao, enquanto o portugues iria diminuindo consideravelmente com 
o correr do tempo. 0 crioulo poderia ser usado efetivamente, por exemplo, 
nos primeiros dez anos de escolaridade. Desse modo, em determinado 
memento, poderia substituir-se o portugues pelo crioulo nos primeiros anos 
de escolaridade e, gradativamente, o crioulo seria introduzido, em volume 
crescente, em todas as areas do curricula. Foi o que fez a Tanzania, quando 
substituiu o Ingles pelo Suaile. Nao tenho certeza se o Suaile e usado hoje 
em nivel universitario na Tanzania, mas tenho a impressao de que a educa-
~ao primaria e secundaria se da, em sua maior parte, em Suaile. 
Em todo caso, creio que a instru~ao em crioulo e necessaria, mesmo na 
perspectiva daquelas for~as produtivas que possam precisar da lingua por-
tuguesa. E, naturalmente, o povo da Guine-Bissau e o de Cabo Verde pode 
continuar aprendendo o portugues como lingua estrangeira . Mas dar como 
estabelecido que o portugues e a lingua nacional e o unico veiculo para a 
educa~ao e um absurdo total . Em Sao Tome, onde o grau de bilinguismo e 
muito ma is elevado do que em Cabo Verde, seria a Igo ma is facil. Mesmo nas 
areas rurais de Sao Tome as pessoas parecem ter ma is facilidade para falar o 
portugues. lsso pode ser atribuido ao pequeno tamanho da ilha. 
Donaldo Macedo: A questao do ensino da lingua oculta milhares de 
problemas que levaram a cria~ao de uma campanha de alfabetiza~ao neo-
colonialista em Cabo Verde e na Guine-Bissau, a pretexto de acabar com 
o analfabetismo. Mesmo que a alfabetiza~ao em portugues fosse inteira-
mente viavel, e precise que se coloque a questao crucial de ate que ponto, 
com exito ou nao, a util i za~ao continuada do portugues degradaria a cam-
panha de alfabetiza~ao, bem como o capital cultural dos cabo-verdianos 
subalternos. 0 debate sobre a viabilidade do portugues como veiculo para 
Cabo Verde limita-se a questao tecnica de se o crioulo cabo-verdiano e um 
sistema valido que tern regras . Creio que a questao a propor deve ser infini-
tamente mais politica. Precisamos questionar a resistencia a alfabetiza~ao 
em crioulo baseada nas afirma~oes de que o crioulo carece de uma ortogra-
fia uniforme. Desculpas desse tipo sao empregues para justificar a politica 
actual de uso do portugues como unico meio de instru~ao. Deve-se indagar 
para que os cabo-verdianos falantes de portugues se apoiam no argumento 
comum de que o portugues tem status internacional e, por isso, assegura 
mobilidade ascendente aos cabo-verdianos instruidos na lingua portuguesa . 
Essa posi ~ao, alias, implica a suposta superioridade da lingua portuguesa . 
A triste realidade e que, embora o portugues possa oferecer acesso a 
certas pastas de poder politico e econ6mico para os altos escal6es da socie-
dade cabo-verdiana, ele mantem atrasada a maioria do povo, aqueles que 
nao conseguem aprender suficientemente bem o portugues para adquirir o 
nivel necessario de alfabetiza~ao para progredir social, polit ica e economi-
camente. Na verdade, continuar a usar a lingua do colonizador coma unico 
meio de instru~ao e continuar a propiciar as estrategias manipulativas que 
sustentam a manuten~ao da domina~ao cultural. 
Assim, o que se oculta sob o debate tecnico relat ive a lingua de instru~ao 
cabo-verd iana e a resistencia a (re)africaniza~ao ou, talvez, uma subtil 
rejei~ao, por parte dos cabo-verdianos assimilados, a "cometer suicidio de 
classe". Para que compreendamos plenamente os fatores politicos e ideo16gi-
cos subjacentes a questao da lingua, devemos reorientar as nossas pergun-





























34 consequencias politicas e ideol6gicas de um ensino apenas em portugues 
em Cabe Verde? 
Paulo Freire: Essa e uma questao politica radicada na ideologia. Numa 
das vezes que estive em Cabo Verde, o presidente Aristides Pereira fez um 
excelente discurso em que dizia: "Expulsamos os colonizadores portugueses 
de nossa terra; agora, precisamos descolonizar nossas mentes". A descolo-
nizac;ao das mentes e muito mais dificil de executar do que a expulsao fisica 
do colonizador. Por vezes, os colonizadores sao expulsos, mas permanecem 
culturalmente, porque foram assimilados pela mente das pessoas que ali 
ficaram. Essa terrivel presenc;a persegue o processo revolucionario e, em 
certos cases, impede o movimento de libertac;ao. A lingua nao deixa de ser 
atingida. Quanta mais essa presenc;a colonialista assedia os espiritos assimi-
lados do povo colonizado, mais ele rejeitara a pr6pria lingua. Na verdade, a 
lingua e pa rte tao importante da cultura que, ao rejeita-la, a (re)apropriac;ao 
da pr6pria cultura torna-se uma ilusao revolucionaria. 
Os ex-colonizados continuam sendo, de muitas maneiras, colonizados 
mental e culturalmente. Verbalmente, ou mediante sistemas de mensagem 
inerentes a estrutura colonial, e dito ao povo colonizado que ele nao dispoe 
de instrumentos culturais eficientes pelos quais se expressar. Possuem um 
dialeto horrivel, um abastardamento da lingua bonita dos colonizadores . 
Essa imagem da lingua imposta pelos colonizadores acaba por convencer as 
pessoas de que a sua lingua era, de facto, um sistema corrompido e inferior, 
nao merecedor de um verdadeiro estatuto educacional. As pessoas acabam 
acreditando que o modo como falam e selvagem. Ficam envergonhadas de 
falar a pr6pria lingua, especialmente na presenc;a dos colonizadores, que 
proclamam permanentemente a beleza ea superioridade da pr6pria lingua. 
Os comportamentos e gostos dos colonizadores, entre os quais a lingua, sao 
os modelos impastos pela estrutura colonial durante seculos de opressao . 
Em determinado memento, os ex-colonizados interiorizam esses mites e 
sentem-se envergonhados. 
Lem bro-me de um caso que voce me contou, relative a um cabo-verdia-
no que negava veementemente falar o crioulo, mas que, nas festas, sem-
pre cantava em crioulo . Pesta diante do fato de que, se cantava tao bem 
em crioulo, tambem devia falar essa lingua, afirmou, defendendo-se, que 
s6 sabia cantar, mas nao falar em crioulo. Talvez ele nao tivesse conscien-
cia disso, mas estava inteiramente assimilado pelo sistema de valores dos 
colonizadores. Estava convencido de que nao falava a sua lingua nativa. Na 
verdade, vedava-se ao uso da pr6pria lingua. Esse processo muitas vezes e 
inconsciente. E o fantasma do colonizador sussurrando aos seus ouvidos: 
"Sua lingua nao e boa ... e selvagem". 
Voce esta absolutamente correto na sua analise das quest6es da lingua 
em pafses antes colonizados. Sempre disse, em minhas conversas com pes-
soas da Guine-Bissau, Cabo Verde, Sao Tome, Angola e Mo~ambique, que a 
expressao "Africa portuguesa" e uma denomina~ao impr6pria. Ouando OS 
intelectuais desses pafses utilizam essa expressao, sempre I hes digo que nao 
existe uma Africa dos portugueses, nem dos franceses, nem dos ingleses. 
Existe uma Africa sobre a qual a lingua portuguesa foi imposta em detri-
mento das linguas nacionais. Vista desta perspectiva, a ideia de uma Africa 
portuguesa dissimula a verdadeira questao linguistica . Creio que podemos 
dizer com seguran~a que, em casos excepcionais, os cabo-verdianos, tal 
como outros povos que foram colon izados, devem estudar o portugues, 
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ELITIZADOS, DINAMICAS DE TRANSFORMAc;AO 




Universidade Publica de Caba Verde 
Diversos estudos sobre dinamicas de configurai;ao das elites politicas na Africa subsari-
ana (Daloz, 1999; Daloz e Chabal, 1999; Auge, 2005) e no leste europeu (Bauquet, 2006) 
tendem a enfatizar processos de reprodui;ao da velha elite politica que se recicla e se 
renova no interior de sistemas politicos formalmente competitivos grai;as a sua capa-
cidade de reconversao o seu capital politico em capital econ6mico e vice-versa. Outras 
vezes, procura-se evidenciar processos de formai;ao de elites em que o Partido e o Estado 
desempenham um papel preponderante na emergencia de novas elites com alguma 
dimensao de artificialidade (Farmer, 1999). 
Este ensaio pretende lani;ar um olhar sobre dinamicas que estiveram na base do processo 
de formai;ao e transformai;ao da elite politico-administrativa cabo-verdiana que emerge 
a partir do segundo qua rte I do seculo XX com a eclosao do processo da luta libertai;ao 
nacional e com o advento do Estado nacional em 1975.Neste texto, exploramos a hip6-
tese segundo a qua Io Estado, as congregai;oes religiosas, a emigrai;ao e os partidos de 
massajogam um papel decisive no processo de elitizai;ao de uma classe media vulneravel 
e decadente e de jovens provenientes das camadas populares. 
Palavras-chave: 
Elite politica administrativa caboverdiana, emigrai;ao, processos de reprodui;ao, capital 
politico, politica educativa, mobilidade social. 
* Crisanto Barros e doutor em ciencias politicas e sociais pela Universidade Cat61ica de 
Louvain-la-Neuve (UCL) em parceria com a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) . Atual-
mente e professor no Departamento de Ciencias Socia is e Humanas (DCSH) Universidade 
Publica de Cabo Verde . 
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40 1. Uma Evoca~ao hist6rica 
A inven~ao de um Cabo Verde moderno, no seculo XIX, opera-se num 
contexto de descentramento de Santiago, a sua velha base econ6mica, 
polftica e cultural, considerada de clima doentio e de popula~ao campesi-
na revoltosa. A mudan~a da sede do bispado para Sao Nicolau, nos finais 
do seculo XVIII, de onde resultara a institucionaliza~ao do seminario-liceu, 
seguiram-se a decreta~ao da mudan~a capital para Mindelo, em 1837, e da 
promo~ao desta ultima como espa~o de uma nova economia de entreposto 
entre o norte e o sul do atlantico. 
Nesse primeiro ciclo de refunda~ao de um Cabo Verde moderno que se 
estende ate os finais do seculo XIX, Sao Nicolau e Sao Vicente despontam 
como espa~os catalisadores do novo Cabo Verde. 0 primeiro acolhe o semi-
nario-liceu, a principal institui~ao de forma~ao da elite cabo-verdiana, e o 
segundo perfila-se como principal centro econ6mico do arquipelago para 
onde confluem homens de neg6cio de todas as ilhas, pequenos proprietari-
os e uma massa da popula~ao pobre campesina, especialmente das ilhas do 
norte. 
A lenta reconversao da economia cabo-verdiana e a expansao dos ser-
vi~os do Estado no decurso do seculo XIX contribuem para a emergencia 
de uma pequena burguesia urbana e rural cuja capacidade de reprodu~ao 
assenta especialmente no acesso aos cargos publicos. Nesse contexto, a 
aquisi~ao do capital escolar torna-se vital para afirma~ao dessa "classe 
media" que mira na ocupa~ao desses cargos uma via segura de reprodu~ao 
social. Eis a tendencia que resulta desta eta pa de moderniza~ao de um Cabo 
Verde, nos finais do seculo XIX, em que o capital escolar afirma-se como 
factor importante de reprodu~ao social dos estratos medio e alto e de 
mobilidade social ascendente de um punhado de famflias situado no limite 
superior das camadas mais pobres. Assim, ea centralidade da educa~ao que 
contribui, nessa primeira fase, para o alargamento da base social de recruta-
mento da elite administrativa cabo-verdiana. 
Entretanto, a apropria~ao desse capital escolar e, no contexto cabo-
-verdiano no seculo XIX, profundamente assimetrico, tendo as ii has da Boa 
Vista, Santo Antao, Sao Nicolau e Sao Vicente uma oferta escolar relativa-
mente superior a media nacional, contrastando com as ilhas de Santiago e 
do Fogo, onde a massa da popula~ao campesina liberta, estava completa-
mente isolada do ambiente cultural e escolar emergente. Ademais, a distri-
bui~ao privilegiada da rede escolar na regiao norte do arquipelago favoreceu 
a constru~ao de um imaginario social que visualiza no processo de esco-
lariza~ao um instrumento importante de mobilidade social ascendente. 
Convem frisar, todavia, que as condi~oes sobre as quais assentavam a 
reprodu~ao escolar das famflias dos estratos medio e alto da sociedade 
cabo-verdiana eram extremamente vulneraveis ao reposicionamento politi-
co do Estado e da lgreja, dois pilares decisivos na configura~ao da dinami-
ca de reprodu~ao e de mobilidade social ascendente das elites locais. 
Tanto e assim que a localiza~ao da escola superior primaria e/ou do ensino 
secundario nas varias ilhas (Brava, Santiago, S. Nicolau, Sao Vicente) 
obrigava os estratos alto e medio da sociedade cabo-verdiana, residentes 
fora desse perimetro escolar, a uma economia domestica exigente e a 
adop~ao de estrategias de de sobrevivencia geometria variavel. 
Se e crivel que sao OS descendentes desses estratos sociais que mais 
beneficiam da escolariza~ao nao e de todo plausivel que a reprodu~ao social 
tenha incidido sobre as mesmas famflias e/ou das mesmas ilhas. Alias, um 
olhar numa perspectiva de longa dura~ao sobre perfil social dos dirigentes 
cabo-verdianos al~ados na cupula da administra~~o colonial tende a apontar 
para uma aparente descontinuidade em termos de linhagem familiar, pese 
embora sejam quase todos recrutados no seio das familias tradic ionais, 
entretanto, decadentes e da nova classe media emergente desde finais do 
seculo XIX. Dizemos aparente porque, no caso cabo-verdiano, nao ter o mes-
mo apelido nao significa a priori uma descontinuidade familiar. lsto porque 
a descendencia encontra-se obnubilada por conjunto de situa~ao de nao re-
conhecimento de paternidade. Soma-sea tudo isso, o facto de muitas crian-
~as serem descendentes do prelado, o que torna mais complexo o processo 
de reconstru~ao geneal6gico das diversas descendencias. Assi m, se o mode lo 
de reprodu~ao familiar nao e de todo visive!, este nos autoriza a afirmar categori-
camente a inexistencia de um a linhagem famil iar difusa (Barros, 20012) . 
A dinamica de reconversao das familias tradicionais associada a 
emergencia de uma pequena burguesia que tern na escolariza~ao seu mo-
dus de sobrevivencia e de reprodu~ao ganha novos contornos com a politica 
de reposicionamento de Portugal em Africa . Desde de finais do seculo XIX, 
Portugal ve-se obrigado a olhar para as suas possessoes ultramarinas com 
algum senso de realismo. A institucionaliza~ao da I Republica, no dealbar 
do seculo XX, a que se seguiu a edifica~ao do Estado novo, na decada de 
301 representa uma resposta das elites politicas e militares ao receio da 
desagrega~ao do lmperio, sua fonte de orgulho e de bem-estar. 
Aquando dessa reorienta~ao da politica colonial portuguesa a partir dos 
anos 90 do seculo XIX, em Cabo Verde, pululava uma propor~ao significa-
tiva de estudantes formados nas escolas primarias e, sobretudo, no antigo 
seminario-liceu que entreve nessa mudan~a macroestrutural novas opor-
tunidades de ascensao social . A edifica~ao do liceu nacional de Cabo Verde, 
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42 no Mindelo, fruto da reivindicac;ao de uma elite nativa ciosa da importancia 
da educac;ao na afirmac;ao da sociedade cabo-verdiana no contexto ultra-
marino, consolida de vez a func;ao de Cabo Verde coma espac;o de formac;ao 
da elite intermedia a nivel local e para os demais territorios do ultramar 
portugues. Tanto e assim que os principais cargos intermedios e, amiude, de 
cupula (director, director-adjunto, administrador de concelho, secretario do 
governador, 1° e 2° oficiais) da administrac;ao eram ocupados por naturais 
do arquipelago ate as vesperas da independencia . 
As informac;oes insertas nos boletins de matricula dos estudantes diplo-
mados no liceu nacional no Mindelo apontam para dois trac;os distintivos. 
Primeiro, a predominancia de estudantes oriundos dos estratos sociais me-
dia e alto da sociedade cabo-verdiana (filhos de funcionarios, proprietarios, 
comerciantes e profissionais liberais). Em segundo lugar, a sua provenien-
cia regional e maioritariamente das ii has de Sao Vicente, Santo Antao e Sao 
Nicolau, regiao que, no contexto ilheu, nao representava mais do que 1/3 da 
populac;ao1 . 
Assim, a pequena burguesia urbana e rural que emerge dominantemente 
nas ilhas do Norte constitui a primeira etapa do alargamento da base social 
de onde sao recrutados os individuos que integram a elite politico-administrati-
va cabo-verdiana. A par dos estratos mais favorecidos da sociedade cabo-
-verdiana, essa pequena burguesia beneficia das melhores oportunidades 
de instruc;ao em resultado do acesso privilegiado a escolarizac;ao. Todavia, 
algumas alterac;oes a partir dos finais da decada de 50 em resultado dos efei-
tos integrados do reposicionamento da lgreja, da repolitizac;ao do Estado 
tardo-colonial, da refundac;ao do Estado nacional e dos efeitos da emigrac;ao 
influenciam decisivamente as novas dinamicas de configurac;ao das elites 
politicas cabo-verdianos 
2. Breve reflexao sobre vias de elitiza~ao 
Para a compreensao das dinamicas de configurac;ao da elite politico-
-administrativa cabo-verdiana, utilizamos o termo elite para designartodos 
os individuos que ocupam posic;oes de autoridade formal definidas na cupu-
la de uma organizac;ao social ou institucional (Giddens, 1975; Genieys, 2006). 
1. De referi r que os estudantes oriundos de Sao Santo Antao, Sao Vicente e Sao Nicolau repre-
sentavam 67% dos inscritos no ultimo ano do ensino secundario no liceu Gil Eanes, sendo 
que o peso demografico dessas ii has nao ultrapassava os 39% da populac;ao nacianal, que 
demonstra uma enorme disparidade em termos de acesso a escolarizac;ao. 
Essa posic;ao o diferencia da maioria dos demais membros da sociedade 
quer em termos oportunidades de rendimento, quer pelo prestigio social. 
As dinamicas que concorrem para a elitizac;ao sao de ordem multipla e de 
periodizac;ao diversa. Assim, importa examinar quais sao as dinamicas que 
condicionam decisivamente o processo de recrutamento das elites politico-
-administrativa cabo-verdiana a partir de finais dos a nos 50 do seculo XX e 
no perfodo p6s-independencia? O nosso vies analitico orienta no sentido de 
compreender dinamicas de constituic;ao dessa elite, de modo a descortinar 
se se trata de uma elite cuja capacidade de reproduc;ao e aut6noma ou se 
e dependente da conjugac;ao de condic;oes socioecon6micas, politicas e 
culturais relacionadas com as mudanc;as macroestruturais. 
Dinamicas de escolariza~ao 
A ascensao a cupula da Administrac;ao Publica esta associada a combi-
nac;ao da posse de varias credenciais, designadamente escolar, politico e 
social, tendo nessa trilogia o credencial escolar um papel crucial. As demais 
variaveis (politico e social) tomadas isoladamente ou em conjunto nao de-
terminam o processo de acesso a altos cargos se nao estiverem associadas 
a posse do capital escolar. Eis por que a escolarizac;ao torna -se, nesse 
caso especifico, uma invariante a qual se acrescentam outros atributos 
(Aderbach et al, 1981; Bourdieu, 1989; Saint-Martin, 1993). 
Ouando falamos do processo de escolarizac;ao, referimo-nos as suas dis-
tintas etapas, desde a escolarizac;ao prim aria ate ao superior, comportando 
cada uma dessas etapas 16gicas de acessibilidade e temporalidade pr6prias, 
bem como a exigencia de estrategias multiplas em func;ao dos grupos 
sociais que a acede. 
A maioria dos dirigentes considera ser o seu canudo a variavel decisiva 
para aceder a postos de elite. See verdade que o credencial escolar constitui 
uma invariante no processo de ocupac;ao de cargos dirigentes, nao e todo 
despiciendo considerar que este vem muitas vezes associado ao capital 
politico, social e econ6mico, este ultimo fortemente dependente da remes-
sa da emigrac;ao. 
Ha uma certa tendencia em delimitar a edificac;ao do Estado nacional 
independente como divisa unica e decisiva no processo de alargamento das 
oportunidades sociais, nomeadamente a de educac;ao, as camadas mais 
pobres da sociedade cabo-verdiana. Essa demarcac;ao, como o demonstra 
Correia e Silva, nao e de todo sustentavel, empiricamente. 0 Estado tardo-
-colonial que antecede o nacional configura-se embrionariamente como 
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44 instituic;ao assistencial, implementando dispositivos de regulac;ao social, 
aperfeic;oando condic;oes de sobrevivencia da populac;ao maioritariamente 
pobre e, historicamente, exposta as vicissitudes de uma agricultura de 
subsistencia (Correia e Silva, 2001e: 33). Eis por que, a partir dos anos 60, 
a severidade das secas nao se traduziu em alguma mortandade relevante 
(Lopes, 1995: 57 a 58). Os relat6rios de execuc;ao dos pianos referem-se 
bastas vezes que as dotac;oes sofriam acrescimos motivados "pela neces-
sidade de absorc;ao de mao-de-obra disponivel - em consequencia da crise 
resultante de insuficientes colheitas agricolas, devido as secas" (Cf. Relat6rios 
do Plano de Fomento: 1959-1964, 1970). Assim, os pianos de fomento 
constituiam-se, de alguma forma, almofadas que descomprimiam os dese-
quilibrios sociais resultantes das secas prolongadas, tendo cada vez maior 
impacto com a emigrac;ao massiva da populac;ao rural, especialmente para 
a Europa a partir da decada de 50. 
0 Estado nacional, forjado a partir de 1975, e ele pr6prio refem dessa 
dinamica assistencial, de apoio, como se dizia no jargao popular, que, 
todavia, ganha novos contornos em termos "de expansao-diferenciac;ao do 
aparelho administrativo, causado tanto pelas novas func;oes derivadas da 
aquisic;ao de soberania (impulsionado pelo ideario de criar um homem novo) 
como pelo aprofundamento-extensao de regulac;ao social" (Correia e Silva, 
2001; Afonso, 2002). 
See crivel que as acc;oes do Estado tardo-colonial em materia de educa-
c;ao contribuiram para a expansao da escolaridade primaria e secundaria nas 
decada de 60 e 70 1 nao e de todo consistente, do ponto de vista em pf rico, 
que essa expansao se deva exclusivamente as suas polfticas. Na verdade, 
as acc;oes empreendidas pelas lideranc;as de algumas congregac;oes religio-
sas cat61icas, nas decadas de 50 e 60, nomeadamente os Espiritanos, em 
Santiago, os Salesianos, em Sao Vicente, e os Capuchinhos, no Fogo e na 
Brava e em S. Nicolau, e das organizac;oes adventistas e nazarenas, ante-
cedem, pelo menos, uma decada as acc;oes educativas mais vigorosas do 
Estado tardo-colonial. 
Em Santiago, especialmente no seu interior, onde residia a maioria da 
populac;ao, foi a criac;ao das escolas paroquiais, sob a lideranc;a especial-
mente dos padres suic;os Louis Allaz (em Santa Catarina) e Cyr Crettaz e o 
portuguesJoao Eduardo Moniz (ambos em Sao Miguel), que permitiu a fran-
jas importantes do campesinato aced er as primeiras letras e, acima de tudo, 
a visualizar a escolarizac;ao como uma via possfvel de ascensao social. 
Nas ilhas de Fogo e da Brava sao os capuchinos, provenientes da Italia, 
especialmente o padre Camilo Torassa, de cuja acc;ao vigorosa resultou a 
emblematica Escola Materna de Sao Francisco de Assis em Sao Filipe, 
criando condi~oes para que a popula~ao periferica a essa vila frequentasse 
a escolaridade basica. 
Em Sao Vicente, on de a concentra~ao urbana e ma is intensiva e os efei-
tos da dispersao menos significativo, a expansao do ensino primario aos 
pobres se deve aos esfor~os combinados da ac~ao social do Estado, da igreja 
atraves do orfanato e, posteriormente, dos salesianos, com a ac~ao pioneira 
do padre Filipe, atraves da cria~ao do lar de estudantes e da escola de en-
sino primario e de oficios. Assim, o aumento exponencial das matriculas no 
ensino primario nas decadas de 60 e 70 do seculo XX e, em larga medida, 
tributario das ac~oes desenvolvidas por institui~oes religiosas, a justo titulo, 
impulsionadoras no primeiro ciclo de alargamento das oportunidades de 
escolariza~ao para a maioria da popula~ao, 
A hip6tese formulada por Correia e Silva (2001c) segundo o qua I Esta do 
tardo-colonial constitui uma divisa para o alargamento das oportunidades 
de escolariza~ao primaria em Cabo Verde s6 pode ser endossada a condi~ao 
de se considerar o impacto das ac~oes educativas e sociais empreendidas 
pelos padres e congrega~oes religiosas. Estes acreditavam que suas ac~oes 
no terreno podiam contribuir para mudar o curso de vida de muitas pessoas 
abandonadas a miseria e a incerteza. Portanto, para franjas das camadas 
populares, as primeiras vias de elitiza~ao preludiam com o alargamento do 
ensino primario e nao apenas com a expansao do ensino secundario e supe-
rior, contrariamente ao que se supoe. Para as franjas dos estratos media e 
alto dos centres urbanos, a escolariza~ao primaria e ja um dado adquirido 
desde a segunda metade do seculo XIX, estando estes em rela~ao aqueles, 
no minimo, a uma centuria de distancia. 
Em rela~ao ao ensino secundario, o ponto de inflexao para a altera~ao 
gradual do seu perfil social nos liceus do Mindelo e na Praia, resulta da com-
bina~ao de varies factores, a partir dos finais dos anos 50, com impacto dife-
renciado em fun~ao dos estratos sociais a que pertencem os estudantes e das 
estrategias familiares e individuais por eles postas em marcha para o efeito. 
Para os estratos media e alto residentes fora da sede do liceu, ate os a nos 
501 a expansao do acesso ao ensino secundario efectiva-se atraves das esco-
las particulares e/ou dos explicadores, dirigidas por antigos diplomados do 
seminario-liceu de Sao Nicolau e do liceu Gil Eanes. 0 impacto do fen6meno 
dos explicadores, por nao ter sido ainda objecto de estudos aprofundados, 
e geralmente subestimado. Na verdade, constitui historicamente um me-
canismo concomitante e paralelo ao sistema de ensino publico regular que 
contribui significativamente para o aumento da popula~ao escolar. Assim, 
quando afirma-se que ate os finais da decada de Bo, existiam apenas dois 
liceus, o que que se quer dizer efectivamente? Na verdade, se tomarmos 
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46 como criteria as praticas instrucionais vigentes em instituic;oes particulares 
formais e informais, nao se pode decal car o universo dos estudantes tendo 
como base os liceus oficiais. A explicac;ao nas suas diversas formas merece 
um estudo a parte para caracterizar a sua natureza e extensao. 
Para os estudantes oriundos dos estratos mais baixos do interior do ar-
quipelago, as vias de escolarizac;ao secundaria ampliam-se com a edificac;ao 
do seminario Sao Jose, na Praia, com a construc;ao do albergue e lar estu-
dantil dos salesianos no Mindelo, transformando-se em autenticas pontes 
de acesso aos estabelecimentos de ensino secundario 
Alem desses espac;os institucionais, convem destacar o papal de relevo 
desempenhado pela extensa rede familiar e de parentesco que facilitavam 
o acolhimento dos estudantes das franjas pobres nos centros urbanos que 
adquire, entretanto, maior consistencia devido aos efeitos dos rendimentos 
advenientes da emigrac;ao. A remessa de divisas e bens aumenta a estabi-
lizac;ao do rendimento das familias mais pobres, amiude, mais expostas as 
vulnerabilidades da produc;ao agricola e do emprego sazonal nas frentes de 
trabalho criadas pelo Estado, melhorando as condic;oes de custeio da esco-
larizac;ao que nao se resumiam aos custos das propinas escolares 
Em suma, se o alargamento das oportunidades de escolaridade 
secundaria consolida-se e amplia-se para os estratos medic e alto apenas 
com a criac;ao do segundo liceu na Praia, convem pontuar que para a maioria 
do meio rural esse alargamento se efectiva mediante as acc;oes da igreja, 
das redes familiares, dos efeitos da remessa de emigrac;ao e do estado social 
tardo-colonial. 
Com a estruturac;ao do Estado nacional, o ensino superior, a um tempo 
um estreito corredor por onde passavam dominantemente os estudantes 
originarios das camadas sociais mais avantajadas, os dos grupos mais des-
favorecidos, torna-se uma avenida possivel e previsivel por onde os diplo-
mados do ensino secundario dos estratos medio e baixo podiam dar vazao 
a sua ambic;ao. 
0 programa de atribuic;ao de balsas de estudo a fundo perdido represen-
tou um mecanismo determinante de escolarizac;ao superior das familias des-
favorecidas, outrora, praticamente, excluidas da formac;ao superior, e alarga 
as oportunidades de formac;ao as camadas medias urbana e rural, tambem 
elas dependentes do apoio estatal. De entre os altos dirigentes da administra-
c;ao publica, 3 em cada 4 beneficiaram desse dispositivo de financiamento. 2 
2. Estas informa~6es foram extraidas do inquerito aplicado aos dirigentes da Administra~ao 
Publica . Cf. Tambem os boletins oficiais n. 0 39 de 8 de Setembro de 1979 e de 27 de Setem-
bro de 1980, nos qua is constam-se um numero significativo de bolseiros, que ap6s a forma-
~ao regressam ao pa is ocupando postos relevo na Administra~ao do Estado. 
Os efeitos desse programa de forma~ao superior no exterior edificado 
pelo Estado Nacional nao se limitam apenas a obten~ao do capital escolar 
dos diplomados. Outrossim, potencia um relevante capital social aqueles 
que historicamente estiveram desconectados das redes sociais mais privi-
legiadas vigentes nos espa~os urbanos, cumprindo essa dupla fun~ao com 
implica~6es importantes na defin i ~ao da traject6ria profissional desses 
estudantes. 
Em sfntese, a elite polftico-administrativa que se estrutura no perfodo 
p6s-independencia e em grande pa rte formada pelo Estado, especialmente 
aquela proveniente dos estratos sociais mais baixo, outrora praticamente 
excluida do sistema de ensino superior. 
Na analise das diversas traject6rias de escolariza~ao, um dos aspectos a 
ressaltar ea natureza das redes sociais mobilizadas pelos individuos e fami-
lias que variam em fun~ao do nivel de escolariza~ao que estiver em jogo e 
dos estratos sociais a que pertencem . 
Neste sentido, para as familias mais favorecidas dos estratos alto e 
media residentes nos centres, onde se localizavam os estabelecimentos do 
ensino secundario, as red es sociais mobilizadas visavam garantir o acesso ao 
ensino superior no exterior, dado os elevados custos que comportava para 
as famflias . 0 acesso mais facilitado a pessoas influentes e entidades 
governamentais (institui~6es polfticas e burocraticas) constituia um factor 
decisive para essas familias dos estratos sociais alto e media beneficiarem 
de oportunidades selectivas, coma uma balsa de estudos, uma vaga num 
estabelecimento de ensino superior, uma residencia no exterior para aloja-
mento durante a forma~ao etc. 
Outras vezes, as redes sociais mobilizadas pelos membros desses grupos 
mais favorecidos encontram-se na diaspora e integravam, essencialmente, 
os familiares (aves tios, irmaos, etc,) e antigos colegas de trabalho e/ou do 
liceu com uma posi~ao social favoravel, em compara~ao com aqueles que 
residiam no arquipelago inseridas numa rede social local. 
Para os estudantes oriundos das familias mais desfavorecidas, os seus 
recurses esgotavam-se na escolariza~ao primaria, requerendo o acesso ao 
ensino secundario a mobiliza~ao de novos recurses e de adop~ao de estra-
tegias multiplas. As suas redes sociais reduziam-se, por um lado, aos seus 
familiares e parentes (tios, primos, padrinhos, etc) que, residindo nos es-
pa~os urbanos, minoravam os custos de acesso a escolariza~ao secundaria. 
Por outro, a inser~ao em redes religiosas as quais acediam atraves do con-
tacto privilegiado com o paroco locale com as congrega~oes religiosas que 
podiam conecta-los com as redes mais selectivas existentes nos centres 
urbanos . 
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48 lmporta real~ar que se a existencia, durante largas decadas, de apenas 
duas escolas secundarias nos do is maiores centros urbanos (Mindelo e Praia) 
constitufa um factor de exclusao social, nao e menos verdade que o acesso 
a essas escolas permitia um contacto de estudantes provenientes dos mais 
diversos estratos socia is. Assim, o sistema de ensino excludente em termos 
de acesso inclufa, paradoxalmente, os estudantes mais desfavorecidos em 
novas de redes de sociabilidade3, a que estavam desconectadas nos seus lo-
cais de orig em. Neste sentido, o acesso a escola secundaria por serum espa-
~o de interac~ao interclassista propiciava a inser~ao em novas redes sociais, 
com implica~ao no acesso a recursos pedag6gicos (livros, dicionarios, etc) e 
no processo de aprendizagem. Ademais, favorecia a aquisi~ao de um capi-
tal social com efeitos importantes no acesso a oportunidades de emprego. 
Capital politico 
A apropria~ao do capital politico associado a outras credenciais, acaba 
por influenciar o processo de mobilidade social dos individuos cuja natureza 
e extensao dependem de contextos hist6ricos especificos. A laia de exem-
plo, na Russia p6s-revolu~ao e nos paises do leste europeu - ditas de de-
mocracias populares (Kriegel, 1984; Fetjo, 1992), os partidos comunistas 
transformam-se, na fase inicial, numa via importante de mobilidade social 
ascendente ao permitir o acesso ao aparelho do Estado de segmentos re le-
vantes do campesinato e do operariado urbano, outrora exclufdos. Todavia, 
essa tendencia de mobilidade ascendente revela-se circunscrita a primeira 
gera~ao de descendentes de trabalhadores nao-qualificados, propendendo 
a declinar-se no decurso de gera~oes seguintes Giddens, 1975: 289; Bauquet, 
2006: 50; Kott, 2006). 
Em Cabo Verde, raros sao os estudos que focalizam a sua analise sobre o 
papel dos partidos de massa, designadamente o PAIGC/CV e o MpD, no pro-
cesso de mobilidade social. A investiga~ao realizada por Coutinho sobre a 
· traject6ria dos dirigentes do PAIGC aponta para uma presen~a significativa 
dos individuos provenientes das camadas alta e media, entretanto, deca-
dente da sociedade cabo-verdiana (Coutinho, 2004: 137). Claudio Furtado, 
ao abordar a genese ea reprodu~ao da classe dirigente cabo-verdiana, 
adverte que a nova vaga de militantes e dirigentes do Movimento para 
3. Em Fran~a, onde o acesso a escola publica obrigat6ria e um direito que remonta ao secu/o 
XIX a segrega~ao espacial das classes sociais impede que a escola seja um espa~o de 
interac~ao interclassista, com consequencias evidentes na inser~ao dos pobres nas redes 
sociais ma is favorecidas e, portanto, na apropria~ao do capital social (Cf. Pin~on et Pirn;on-
-Charlot, 2002: 12). 
a Democracia, e repescada em parte no interior da Administrac;ao Publica, 
onde ja se fazia sentir uma presenc;a importante de jovens provenien-
tes dos estratos medio e populares da sociedade cabo-verdiana (1997: 167). 
Esse processo indicia para mobilidade social ascendente como um dos 
efeitos das politicas sociais p6s-independencia. 
Mas nao e s6 no seio da burocracia que ja se evidencia um contf nuo 
processo de mobilidade social ascendente, mas tambem no interior dos 
partidos. Neste sentido, e preciso ter em conta que mesmo durante a vigencia 
do partido unico, o PAIGC/CV, por imperativos de consolidac;ao de sua he-
gemonia politica a nfvel nacional, necessita de incorporar nas suas fileiras 
uma proporc;ao importante de jovens militantes que cumprem a func;ao de 
mediadores da ideologia do partido junto as massas e, consequentemente, 
alarga a base social de recrutamento dos seus membros. 
Contudo, os novos apoiantes a causa da consolidac;ao do partido como 
forc;a dominante na sociedade cabo-verdiana nao detinham, entretanto, 
um elevado nfvel escolar, o que levou a cupula do PAIGC/CV a tomar me-
didas conducentes a elevac;ao da sua preparac;ao tecnica . Assim, foi posto 
em marcha um Curso de Formac;ao e Superac;ao de Ouadros, em Setembro 
de 1979, com o fito de conferir qualificac;oes academicas - nomeadamente 
o Ensino Basico Complementar e do Curso Geral dos Liceus- e uma compo-
nente de superac;ao relativa a elevac;ao dos conhecimentos e capacidades de 
caracter politico, ideol6gico e de cultura geral" (Cf. Decreto 63/84 de 30 de 
Junho, Suplemento ao Boletim Oficial n°26 de 30 de Junho de 1984) . 
Uma proporc;ao importante de finalistas desse curso de superac;ao 
prosseguiam a sua formac;ao no lnstituto Amflcar Cabral (IAC), criado, em 
1985, com o objectivo de consolidar o program a de formac;ao tecnica e ideo16g i-
ca dos militantes do PAICV. Nesse novel instituto desenvolvem-se do is tipos 
de formac;ao: (i) Curso basico de ciencias sociais - com a durac;ao e 2 a nos, 
equivalendo ao 2° ano do curso complementar, favorecendo duas safdas: 
uma para a continuac;ao de estudos e a outra para a inserc;ao profissional 
na Administrac;ao Publica - e curso superior a distancia nas areas do Direito 
e Economia, no ambito do protocolo de cooperac;ao com a Universidade 
de Havana. De entre esses militantes, figuram indivfduos provenientes das 
camadas populares que visualizam nas actividades de mobilizac;ao polftica 
do partido oportunidades de escolarizac;ao e de formac;ao (nas escolas do 
Partido e nas suas redes de parcerias internacionais) e de acesso a postos na 
burocracia intrapartidaria e da Administrac;ao Publica, entretanto, entrela-
c;adas4. 
4. De entre os formandos na area do direito figuram dirigentes que desempenharam elevadas 
fun<;6es na Administra<;ao Publica. 
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pora servia para consolidar e perenizar a reprodu~ao do pessoal dirigente 
(le-se ex-combatentes) no interior da estrutura do partido, com reflexes 
no sistema politico em geral, ele tambem abria portas para o reposiciona-
mento desses novos militantes no interior das estruturas intermedias do 
partido. E sao esses jovens, com relative capital politico junto das estru-
turas de base do partido que, ante uma velha guarda partidaria estigma-
tizada e descredibilizada aos olhos da popula~ao em resultado da derrota 
nos pleitos eleitorais de 19911 reposiciona-se para a renova~ao da cupula 
do partido. 
De referir que mais da metade dos altos dirigentes da administra~ao 
(61%) assegura ja ter alguma militancia politica. Entretanto, uma analise 
por estratos sociais, nota-se que entre os dirigentes originarios dos estra-
tos populares a propon;ao de militantes atinge os 73%1 ou seja, 12 pontos 
percentuais acima da media, o que indicia ser a aquisi~ao do capital politico 
um recurse importante para o acesso a altas esferas do poder, tendo um 
peso marcante para os individuos das camadas sociais mais desfavoreci-
das (Barros, 2012) 
Com a institucionaliza~ao do regime liberal-democratico, a partir de 
1991, ea consequente altera~ao dos fundamentos de legitima~ao politi-
ca, ambos os partidos sao compelidos a seleccionar individuos originarios 
dos mais diversos circulos eleitorais, com efeitos directos na amplia~ao 
da base de social de recrutamento dos novos dirigentes politico-adminis-
trativos. 
Efeitos da emigrac;ao 
Uma parcela consideravel (38%) dos pais dos dirigentes percorreu uma 
trajectoria na emigra~ao de mode distinto e com efeitos diferenciados em 
fun~ao dos estratos sociais a que pertencem . De um lade, a emigra~ao dita 
qualificada de funcionarios oriundos dos estratos medic e alto de Cabe 
Verde para outras provincias do ultramar representa uma via importante de 
reprodu~ao dessa elite intermedia. lsto porque uma vez ali instalados em 
melhores condi~oes socioeconomicas e detentores de um elevado capital 
cultural, em compara~ao com a media da popula~ao autoctone, podiam 
proporcionar aos seus descendentes elevados padroes de escolariza~ao 
quer a nivel local, quer na metropole. 
Esse elevado padrao cultural e de assimila~ao da "cultura lusofona" co-
loca os descendentes dessa elite intermedia numa posi~ao favoravel para 
uma nova desterritorializa~ao quer para a metr6pole, onde maioria passou 
a residir, quer no pais de origem dos seus ascendentes, entretanto, indepen-
dente, ja nu ma fase em que viceja novas oportunidades. 
Do outro, a emigra~ao dos trabalhadores me nos qualificada para a Euro-
pa, especialmente para Portugal, Holanda e Fran~a, no decurso das decadas 
de 50 e 60 abre enormes perspectivas de recapitaliza~ao de largas franjas 
da popula~ao campesina. Assim, o envio de avultadas somas contribuiu 
decisivamente para melhorar as condi~6es de custeio dos estudos a nfvel da 
instru~ao primaria e, sobretudo, ampliando as oportunidades de escolariza~ao 
secundaria atraves de constru~ao de novas habita~6es nestes centres, 
despoletando uma importante mobilidade espacial. Outrossim, a emigra-
~ao densifica uma rede social de amparo na diaspora, com consequencias 
importantes no apoio ao financiamento do ensino superior, especialmente 
em Portugal e Fran~a. 
A examinarmos a origem social dessa elite, classificamo-la em tres 
grandes estratos. Desde logo, um primeiro grupo a que denominamos 
estrato social alto de que fazem parte dirigentes descendentes de grandes 
proprietaries de terra, medios e grandes comerciantes, industriais, altos 
funcionarios do Estado, profissionais com elevado nivel de instru~ao (advo-
gados, arquitectos, engenheiros, medicos), que representa pouco mais de 
19%. Um segundo grupo medio constitufdo por proprietaries de pequeno 
e medio porte de terra, comerciantes, funcionarios publicos intermedios, 
empregados de comercio, que barca 59%. Finalmente, um terceiro grupo, 
originarios dos estratos populares, composto por trabalhadores do cam po, 
trabalhadores nao qualificados do Estado, pedreiros, carpinteiros, pescado-
res, domesticas, etc (22%) . 
Para efeitos analiticos, caracterizaremos essas traject6rias em dois 
grand es conjuntos. Um de reprodu~ao, que por sua vez se subdivide em do is 
subtipos - auto-reprodu~ao e reprodu~ao restrita e dependente - e o outro 
de transforma~ao. Neste caso, nao consideramos as traject6rias descen-
dentes, uma vez que nao nos parece crfvel que a obten~ao de uma forma-
~ao superior - que conferia oportunidades econ6micas e de status aos seus 
portadores no contexto cabo-verdiano - por parte da esmagadora maioria 
dos altos dirigentes possa ser considerada uma despromo~ao individual ou 
familiar (Costa et al., 1990: 201). 
Os tres tipos de traject6rias acima descritos comportam alguns tra~os 
distintivos marcantes, a saber: 
(i) uma das caracterfsticas peculiares das traject6rias de auto-reprodu~ao 
alargada reside no facto de a reprodu~ao da posi~ao social ser de 
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52 natureza colectiva, isto e, estende-se de forma ampliada ao conjun-
to dos membros da familia ou de pelo menos de sua grande maio-
ria. Neste caso, as mudanc;as macroestruturais poucas influencias 
comportam na dinamica da reprodu<;ao familiar que se vale dos seus 
meios pr6prios para autonomizar o seu processo de reprodu<;ao so-
cial. Estimamos que o universo dos indivfduos que integra esse grupo 
nao ultrapassa 1/5 do numero global dos dirigentes da Administra<;ao 
Publ ica. 
(ii) A marca dominante das traject6rias de auto-reproduc;ao restrita e 
dependente consiste no facto de os recursos de que dispoe a familia 
para garantir apenas a reprodu<;ao de uma parcela limitada dos seus 
integrantes, tornando esta reprodu<;ao de natureza individual e vul-
neravel do ponto de vista colectivo. Assim, o processo de reprodu<;ao 
estriba-se na familia, nas mudan<;as macroestruturais e nas redes so-
ciais a que se encontra vinculada. A tftulo ilustrativo, no perfodo que 
antecede a independencia, os recursos de que dispunham uma franja 
das familias dos estrados medias apenas permitiam a escolariza<;ao 
secundaria e superior de um numero restrito de filhos, ficando os 
outros a merce de situa<;oes conjunturais e contingenciais. Em ca-
sos extremes, alguns dos irmaos podem ate vivenciar uma situa<;ao 
de mobilidade social descendente em rela<;ao a posi<;ao do pai e/ou 
do av6 paterno. Na verdade, e com a afirma<;ao do Estado nacional e 
alargamento das oportunidades de escolariza<;ao secundaria e supe-
rior que a reprodu<;ao ganha uma dimensao mais colectiva, abrangen-
do praticamente todos os membros da familia. 
(i ii) As traject6rias de transforma<;ao, diferentemente dos dais tipos su-
pramencionados, caracterizam-se por serem em geral provocadas 
por recurses ex6genos ao ambiente familiar, nomeadamente as alte-
rac;oes macroestruturais que ampliam as oportunidades de ascensao 
social individual. Neste caso, a mobilidade social ascendente e de 
natureza mais individual que colectiva, pois nem todos os irmaos 
beneficiam das oportunidades de ascensao social, em fun<;ao de 
periodos hist6ricos concretos. 
Notas conclusivas 
A heterogeneidade da base social de recrutamento da elite politico-
-administrativa cabo-verdiana p6s-independencia e tributaria de um 
acelerado processo de mobilidade social ascendente em resultado das 
profundas mudan~as estruturais operadas em Cabo Verde nas ultimas 
quatro decadas do seculo XX, especialmente com a edifica~ao do Estado 
independente. 
Com advento Estado nacional democratiza-se o acesso ao ensino basico 
e secundario e se expande as oportunidades de fo rma~ao superior mediante 
a concessao de bolsas de estudo. Essa viragem substancial da politica 
educativa consolida, por um lado, a posi~ao dos estratos mais favorecidos 
e, por outro, inclu i gradativamente os estudantes das camadas mais pobres 
cuja presen~a era inexpressiva a nlvel do ensino superior. Esse o processo 
de alargamento resulta, por um lado, dos efeitos convergentes das politicas 
sociais do Estado provincial e nacional, devido a entrada em cena de outros 
actores, a saber, as congrega~6es religiosas, as redes famil iares de sol i-
dariedade e os emigrantes com impacto decisivo no processo de mobilidade 
espacial para os centres urbanos onde se localizavam as melhores opor-
tun idades de escolariza~ao. 
A posse do capital politico torna-se variavel importante no processo de 
alargamento da base social de recrutamento para postos dirigentes da 
adm i nistra~ao do Estado. Com efeito, a altera~ao do quadro de legitima~ao 
politica com a institucionaliza~ao do regime liberal-democratico a partirdos 
anos 90 obrigou a que os partidos tivessem maior sensibilidade nano-
mea~ao de j ovens originarios de meios sociais populares a altos cargos da 
administra~ao . 
Em slntese, se tivermos conta a natureza e o grau de dependencia das 
familias das camadas medias e populares em rela~ao ao Estado, as redes 
sociais, a emigra~ao e as institui~6es religiosas, afigura-se-nos que estamos 
perante dinamicas de elitiza~ao induzidas em larga medida por variaveis 
ex6genas a capacidade aut6noma familia r. 
Neste sentido, o termo elitizado assenta melhor na carapu~a da maioria 
da elite p6s-independencia que deixada a sua sorte tern condi~6es limitadas 
de se reproduzir, sendo a alternativa ma is provavel a reconversao via emi-
gra~ao ou engrossar a lista dos candidates a mobilidade social descendente, 
como fora pratica durante largas decadas que antecederam a independen-
cia nacional. 
A guisa de conclusao, e provavel que o longo ciclo de mobilidade social 
ascendente, que permitiu a elitiza~ao de jovens dos estratos medias deca-
dentes e dos segmentos populares, esteja a dar sinais de esgotamento, devido 
ao elevado lndice de desigualdade social e de oportunidades de escola riza~ao 
superior de qual idade. 
Soma-se a tudo isto, a cristaliza~ao de um sistema binario de ensino 
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54 em larga medida financido direta e inderetamente pelo Estado, porem, de 
duvisosa qualidade e, provavelemente, de um born rendimento adicional 
e status social a altos dirigentes do Estado, profissionais liberais, politicos, 
etc - todos agora credendianos coma profesores universitarios. Par outro, 
uma via de escolariza~ao superior "file mignon", no exterior, nas prestigiadas 
universidades publicas, destinada especilamente a classe media alta e aos 
novos ricos, que resistem em nao embarcar na politica governamental de 
inversao do local de forma~ao . 
Nesse sentido, importa indagar quais sao as chances de mobilidade so-
cial ascendente para os invertidos (maioritariamente pobres) - na verdade 
revertidos das melhores oportunidades de forma~ao superior no exterior -
cujas vias de elitiza~ao sao cada vez mais estreitas. Sera que constitui algu-
ma heresia super que estamos a caminhar rapidamente para a reprodu~ao 
aut6noma de uma classe media alta e de novos-ricos a ponto de conformar 
verdadeiras elites? 
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GENDER, COLLECTIVE IDENTITY AND 
LEADERSHIP IN THE CAPE VERDEAN 
COMMUNITY IN THE UNITED STATES 
Abstract: 
Terza Alice Silva Lima-Neves 
Johnson C. Smith University, USA 
This study examines the role of gender relations in modern diaspora communities by 
presenting Cape Verdeans in the United States as an understudied case within African 
diasporic experiences . Cape Verdean communities and their organizations have existed 
in the United States since the 1800s. The levels of intensity with which these organiza -
tions operate have shifted over time based on the realities of the host country and the 
homeland. As a labor diaspora, it will take the Cape Verdean community in the US several 
generations to shift from labor to skilled diaspora. This study argues that three factors 
impact the progress of the Cape Verdean community in the United States: 1) challenges 
of community building; 2) collective identity and the complexities of ethnicity; and 3) 
women's agency and leadership. This analysis incorporates the importance of gender 
relations into the complexities of immigrant community building and highlights Cape 
Verdean women as key actors in the advancement of their communities . It emphasizes 
that maximizing the potential of the Cape Verdean woman and her agency can lead to 
increased community cohesion and progress. 
Key Words: 
Cape Verde, Modern Diaspora Politics, Gender, Cape Verdean Women and leadership, 
(African) immigrant communities, Community Building, Ethnic Identity. 
Introduction 
This essay offers a preliminary analysis on the role of gender relations 
in modern diasporas' community identity formation and socio-economic 





















































58 upward mobility by presenting the Cape Verdeans in the United States as 
an understudied case within the contemporary African immigrant experi-
ence . Although there are existing challenges that must be addressed, the 
Cape Verdean community in the United States is on the path to progress 
as a labor diaspora. As such, it will take several generations for any ma-
jor socio-economic upward mobility to take place, where Cape Verdeans 
shift from labor to skilled diaspora. Cape Verdean women, in particular, 
are highlighted as key actors in their communities as the voices of collec-
tive identity and preservers and promoters of the culture, navigating the 
dual social and political spaces of their insular and host country communi-
ties. These women are active agents of change in complex, multilayered 
transnational spaces. Consequently, maximizing the potential of the Cape 
Verdean woman and her agency can lead to increased community cohe-
sion. The following three different components have shaped the Cape 
Verdean community: 1) modern diaspora community building in the United 
States; 2) collective identity and the complexities of ethnicity; and 3) 
women and community organizing. Given the limited research and statis-
tical data available on this topic, my objective is to create awareness, raise 
questions, and offer preliminary recommendations leading to long lasting 
community conversations and increased research about this modern 
African diaspora community. 
Making The Case For Cape Verdeans as a Labor Dias-
pora 
Gabriel Sheffer defines modern diasporas, "ethnic minority groups of 
migrant origins residing and acting in host countries but maintaining strong 
sentimental and material links with their countries of origin - their home-
land (Sheffer 1986)." An ethnic community, as explained by Milton J. Esman 
(1994) is a group of people united by inherited culture, racial features, belief 
systems (religion) or national sentiments. Membership in an ethnic com-
munity is a relationship that an individual is born into. Ethnic identity is a 
set of meanings that individuals ascribe to their membership in an ethnic 
community, including attributes that bind them together as a collective and 
distinguish it from others in their respective environments. Once an indi-
vidual accepts this membership he has certain obligations and responsibili-
ties to the community that Esman refers to as ethnic solidarity. Solidarity is 
established and maintained by socialization reinforced by social controls, 
economic incentives, and external pressures. The population bases for 
the solidarity that is necessary for ethnic political organization are "ethnic 
communities whose cohesion and sense of continuity reflect perceptions 
of common peoplehood, collective interests and destiny (Sears, Fu, Henry, 
and Bui 2003) ." Solidarity means commitment to defending these interests. 
These may change overtime. The greater the solidarity, the more likely the 
emergence of ethnic political movements . 
Ethnic political movements convert an ethnic community into a politi-
cal competitor to combat ethnic antagonists or promote interests in the 
host country. It seeks to reflect the needs of the collective consciousness or 
aspirations of the entire ethnic community. These may be split into several 
different organizations. Once the ethnic community becomes politicized it 
mobilizes on behalf of its collective interests and aspirations. This requires 
political action, recruitment of individuals into organizations, and financial 
and material resources . Additionally, incentives must be provided for indi-
viduals to remain committed to and provide financial support to such orga-
nizations. 
In his discussion on diasporas Esman draws from John Armstrong, 
distinguishing between proletarian and mobilized diasporas (Esman 1986). 
He argues that proletarian diasporas have no economic resources, few com-
munication skills and limited organizational experiences. They are incapable 
of articulating their group's interests and have little to no access to power 
decision-making circles. They are normally at the bottom of the income, 
occupational, and status ladders. Gradually they become proficient in 
local languages and obtain better jobs, more education, and advance their 
agenda within the public sphere. Esman makes the argument that diasporas 
take time to create in that, "The majority of migrant communities begin as 
proletarian diasporas. Before they develop the skills, capabilities and access 
needed to promote their domestic or international group interests, at least 
one or perhaps more generations may be required (Armstrong 1976)." 
Mobilized diasporas however, bring occupational or communications 
skills that are in short supply in the host country. These skills are valuable to 
the local elite . The mobilized diaspora also gains access to public spheres 
and is able to push for the interests of its community by gaining the protec-
tion and trust of the "native elite ." As explained by Esman, eventually the 
native elite loses trust in the foreigner, and as the indigenous population 
gains the same skills and knowledge, the foreigner is no longer needed as 
an intricate part of this elite sphere. Proletarian or labor diasporas as po-
litical actors are driven by a compelling need for unskilled labor to industrial 
economies and desperate search for livelihoods in labor surplus developing 





















































60 channels traceable to earlier links, established networks, and geographical 
convenience. Prospective migrants are attracted to locations where they 
can expect social support from earlier arrivals and job opportunities. These 
arrangements are facilitated by factors such as services to send remittance 
of funds to families in the homeland, two-way shipping of goods, arrange-
ments of travel back and forth, and importation of foodstuffs. This can be 
said of such groups as the Mexicans in the United States, and North Africans 
in France. 
Poverty, drought, famine, and Portuguese colonialism created a country 
that suffered heavily from the dispersal of its people in Europe, the Ameri-
cas, and mainland Africa. Cape Verdeans are the only group of African people 
who migrated voluntarily in large numbers to the United States before 1965 
(Halter 1995). The major era of migration of Cape Verdeans to the United 
States took place between the mid-19th century and World War II. In 1924, 
the change in United States' laws restricting immigration of people of color 
decreased the flow of Cape Verdeans (Almeida 1978). Due to this restriction, 
Cape Verdeans did not go back and forth to the islands as often as they had 
previously. Communication with their relatives in Cape Verde was limited. 
From 1924 to 1965, Cape Verdeans in the U.S. and Cape Verdeans in Cape 
Verde were estranged, with rare interaction, something foreign to Cape 
Verdean culture. During the four decades following World War 11, Portugal 
neglected Cape Verde and the islands were faced with severe drought, famine 
and poverty. With American immigration closed, Cape Verdean citizens 
began to emigrate to Europe, South America, and West Africa. Labor agree-
ments in Sao Tome and Principe allowed Cape Verdeans to work on those 
islands' plantations (Barrows 1990). 
The Immigration Act of 1965 allowed for the reunification of Cape 
Verdean families (Almeida 1978). Cape Verdean families arrived in Boston, 
Brockton, Scituate, and New Bedford, Massachusetts; Providence, and 
Pawtucket, Rhode Island; Waterbury, Connecticut; and Brooklyn, New York. 
As they arrived, the vision of the American dream was replaced by the harsh 
American realities of racism, discrimination, poor working and living condi-
tions, and political powerlessness. Although they had experienced racism in 
the islands prior to arriving on American soil, American racism and its rules 
differed from the racism in Cape Verde. 
Cape Verdean organizations have existed since the inception of the com-
munity in the United States. They have experienced three distinct periods 
of activism: 1) settlement of newcomers; 2) Activism in the anti-colonial 
struggle; and 3) promotion of Cape Verdean culture. Organizations were 
formed to support the settlement of newcomers, helping them find jobs, 
places to live and overall support with every day living in a new culture and 
society. Severe droughts on the islands in the 1930s and 40s resulted in thou-
sands of deaths and exodus of Cape Verdeans. Organizations in the U.S. 
also organized on behalf of the homeland, by sending barrels of foodstuffs, 
money and appealing to the Portuguese colonial powers to actively help 
ameliorate the living conditions of the Cape Verdeans on the islands. With 
the struggle for independence movement in the 1960s, the organizations 
actively shifted their focus towards anti-colonial awareness and demanding 
US government support in ending Portuguese occupation of Cape Verde. In 
this instance, Cape Verdeans utilized their leverage in what Laura Pires-Hester 
describes as "bilateral diaspora ethnicity", the use of ethnic identification 
with an original overseas homeland to benefit that homeland, through 
relations with systems and institutions of the current actual homeland 
to influence the US government support of Cape Verdean development 
(Pires-Hester 1999). 
The first known association, the Associa<;ao Beneficiente Caboverdiana 
was founded in New Bedford, MA in 1916. The Seamen's Scholarship Fund 
was established by attorney Alfred Gomes to provide scholarship assistance 
to young Cape Verdean Americans. In addition, Our Lady of Assumption 
was established in 1905 in New Bedford, as the first Cape Verdean Catholic 
church in the United States. The Cape Verdean Ultramarine Band Club was 
also established in 1917 in New Bedford to provide musical education for 
its thirty-five male members and their families. In 1937, the Cape Verdean 
Woman's Social Club was formed in Bridgeport, Connecticut as the first 
woman's club, born out of the women's need to have a space of their own 
si nee the men had their own club. The Cape Verde an American Veteran's As-
sociation was founded in 1946. Another early association, the Cape Verde an 
Progressive Center is still in existence today in East Providence, RI, with a 
membership of over 300. Early associations were formed by members of 
the Cape Verdean community with leadership capabilities, limited formal 
education, and local networks. Association leaders in the second and third 
periods of activism constituted a more diverse group of people, including 
professionals in the field of law, education, community development, busi-
ness, communications, government and had built networks outside of the 
New England Area. 
Although most associations were non-political there were a few with 
political agendas. The American Committee for Cape Verde and the United 
States National Support Committee of the PAIGC, for example, sup-
ported Cape Verde's independence from Portugal. Both organizations' 
objectives were to educate the community on Cape Verdean culture and 
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62 create awareness of the issues facing Cape Verde's people prior to the in-
dependence. The Tchuba Newsletter by the American Committee for Cape 
~ Verde urged Cape Verdean Americans to support the newly independent 
~ Cape Verdean state. These organizations existed openly and mobilized on 
§ 
_, behalf of Cape Verde due to the civil rights movement in the U.S. as well as ~ 
"' the international community's pressure to end colonization throughout the 
., 
~ world. In addition to organizations, Cape Verde ans created other avenues to 
] preserve their connections with the homeland and other diasporic commu-
nities through the world . The Cape Verdean News (CVN), launched in New 
Bedford in 1978 as a bi-weekly newspaper catering to the Cape Verdean 
community. Today, there are magazines like Sodade that focus on Cape 
Verdean music and lniciativa Magazine provides news on business partner-
sh ips and possibilities between individuals and businesses in Cape Verde and 
the United States, interested in the development of Cape Verde. In addi-
tion to printed materials there are also several online news sources such as 
visaoonlinenews.com, forcv.com, caboverdeonline .com, and praiacapital. 
com . Cape Verdean radio programs have been on the airwaves since the 
1970s. The first radio show Musica de Cabo Verde (Music of Cape Verde) was 
broadcast by Alcides Vicente and Romana Ramos in 1978. Currently, there 
are several radio programs such as Parton D'Nos !Iha (Gateway to Our Islands), 
and Camim Pa Cabo Verde (Road to Cape Verde), wh ich transmit news about 
Cape Verde and its diaspora on a weekly basis. Cape Verdeans have also 
launched their own television programs. The most popular program, Cabo-
Video, has been in existence since 1989. It is avai lable to the Cape Verdean 
community in more than fifty cities in Southern New England . Cape Verdean 
Afro Beat (WRIU) is a popular college based radio station launched in 1993 
by students at the University of Rhode Island. Online radio stations such as 
crioloradio.com are also available to the technologically advanced members 
of the Cape Verde an community. Cape Verdeans also stay connected via so-
cial media avenues such as Face book. Many organizations such as the Cape 
Verdean Community Development Center (CACD) and Cape Verdean asso-
ciations in Brockton, New Bedford, Southern California, the Carolinas and 
Atlanta have Facebook pages, keeping the commun ity informed of events 
and news. 
In the 1970s, Cape Verdeans began building coalitions with African 
Americans and with other immigrant communities . They were elected 
to state legislatures in Rhode Island, Massachusetts, and Connecticut. Peter 
Coelho, for example, was the first Cape Verdean to serve as a Rhode Island 
State Representative from 1967to1978. Francisco Borges was twice elected 
as Connecticut state treasurer. Prominent Cape Verdean elected officials 
include Vinny de Macedo (Massachusetts State Representative), Dr. Isa-
dore Ramos (Mayor of East Providence, RI), and Phillipe Barros (City Coun-
cilor from Pawtucket, RI) . In addition to politics, Cape Verdeans have been 
successful in many other fields . Dana Mohler-Fa ria as the president of 
Bridgewater State University and former special advisor for education 
for Massachusetts Governor Deval Patrick, Kenneth Monteiro, Dean of 
Ethnic Studies at San Francisco State University, have served key positions 
in their commun it ies. 
In 1981, Cape Verdeans mobil ized and requested official recognition as 
an ethn ic group . The Cape Verdean Recognition Committee was formed 
to advance the interests of Cape Verdean Americans and their official recog-
nition in the federa l census (Almeida 1978). Cape Verdean members of the 
Black Heritage Comm ittee formed the Cape Verdean American Heritage 
Sub-Committee of the Rhode Island Heritage Commission. In the late 1970s, 
the organization sponsored a major outdoor Cape Verde's Independence 
Day festival, which continues today as the oldest celebration and brings to-
gether Cape Verde ans from diasporic communities throughout the world. 
Currently, there are more than forty Cape Verdean community organi-
zations catering to different needs of its communities both in the United 
States and in Cape Verde (Lima-Neves 2009). Most contemporary organiza-
tions have been in existence since the 1970s with periods of low and high 
intensity activism, due to social and economic factors in the homeland such 
as famine, drought, and colonialism and racial discrimination, xenophobia, 
economic crisis and unemployment in the host country. They vary in the size 
of their membership, from ten to th ree hundred members. Some organiza-
tions meet in the private residences of their leadership because they do not 
have the capital resources to buy or rent a physical space. They offer immi-
gration services, classes on the English language, citizenship, and computer 
skills as well as job placement support and cultural awareness events. Or-
ganizations focusing primarily on Cape Verdean development raise money 
to send school and medical supplies, clothing, canned goods, or build infra-
structures like churches and schools. 
While some organizations are geared towards Cape Verde's general 
needs or those of specific islands, others focus on their specific villages or 
hometowns. Most of these organizations are located in the Southern New 
England region . However, as Cape Verdeans migrate to other areas of the 
United States in search of jobs and better opportunit ies, they have formed 
organizations in various cities in California, Georgia, and the Carolinas. Stu-
dents are also active in promoting Cape Verde's culture on their campus com-
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64 the University of Massachusetts System with UMass Dartmouth being the 
pioneer of all Cape Verdean student associations. Others include Boston 
~ College, Boston University, University of Rhode Island, and Rhode Is-
~ land College. There is also the Cape Verdean Alumni Network organization 
§ 
...J geared towards professional and college educated individuals. ~ 
"' Recurring themes emerged from interviews with Cape Verdean orga-
~ 
<i: nizations. While they have been in existence for decades, their leadership 
" ~ cites limited community involvement as an obstacle to their success (Lima-
-Neves 2009). Organizations argue that individuals should become actively 
involved beyond attending social events. Community members should be-
come active members, attend meetings and pay their membership dues so 
that there are enough resources to run successful programs for the benefit 
of the community. These organizations lack the human and financial re-
sources to fund successful programs. In contrast, community members have 
highlighted a lack of trust in the leadership of organizations, lack of time due 
to long working hours and family obligations as the main reasons why they 
are not actively involved as members of organizations. Comparatively, Cape 
Verdean individuals and organizations in other diasporic locations such as 
Holland and Portugal described similar challenges as obstacles to commu-
nity cohesion (Batalha 2004 and Rocha 2003). 
It may take a longer time for labor diasporas, such as the Cape Verdean 
community to become more economically and socially established. Lack of 
resources do not allow for fast-paced community progress to take place. 
Learning and navigating through the politics of the host country's society is 
also challenging for most labor diasporas, especially if the primary language 
of this group is not English . Moreover, access to and pursuing college educa-
tion may also take some t ime, as immigrants find their way through a com-
plex and challenging system of upward mobility, particularly for groups who 
have encountered discrimination based on race and ethnicity, as in the case 
of Cape Verdeans in the United States. Two or more generations of skilled 
diasporas is needed in order for the Cape Verdean community to truly navi-
gate the politics of American society. The challenge is to figure out whether 
or not, while in this process Cape Verdeans will lose their "Cape Verdeaness" 
and fully assimilate into the American culture. 
There have been spurts of social awareness by individuals in the com-
munity, mostly in the arts and business . Several business ventures have 
benefitted from the sale of clothing and other items displaying images of 
and famous quotes by Cape Verdean revolutionary leaders, notably Amil-
car Cabral. Some have critiqued these ventures as culturally exploitative 
and other members of the community have been supportive. Regardless of 
which side of the fence one finds himself, perhaps these efforts small or big, 
successful or not, offer hope, a sense of community and collective identity 
for the members of an immigrant group of this small island nation in West 
Africa. If each person wears a Cabral shirt to a concert featuring a singer of 
traditional Cape Verdean or contemporary music at a nightclub, feels part of 
Cape Verde, then just for that moment the community has come together 
as a group. Cultural knowledge and education can be transmitted in mul-
tiple ways and venues, both formally and informally. Exploring the myriad of 
ways this education can take place can perhaps lead to young people being 
increasingly interested in Cape Verdean culture and concerns of the com-
munity. 
When Being "Cape Verdean" 1s Not Good Enough: 
Questions of Collective Identity 
Cape Verdeans in the United States have longed battled with the ques-
tion of ethnic identity. Halter, Machado and others (Halter 1995i Machado 
1978 and 1981i Sanchez Gibau 2005) have extensively discussed this com-
plex foundation of Cape Verdean crioulo identity as it relates to the United 
States society. In this section, I argue that the Cape Verdean community in 
the United States faces challenges of collective identity and community 
cohesion due to the legacy of Portuguese colonial rule and the strict racial 
history encountered in this country. 
Until independence in 1975, Cape Verde's power was placed in the hands 
of the Portuguese and other European occupying the islands. Because they 
were light in complexion, rulers were called brancos, or whites . Richard 
Lobban reveals: 
In the fifteenth century, when the initial settlement of the islands was taking 
place, there were simply two large groups: (1) the brancos, the rulers, capitaos, 
administrators, noblemen, and top officers, settlers, and their wives and children, 
in addition to some exiled Portuguese criminals, and (2) the pretos ("blacks"), 
who initially were almost all slaves, with some exceptions for those who played 
special roles in slave raids and trade, in translating, in enforcement of the slave 
system, and in the military service (Lobban 1995: 54). 
The Portuguese did very little to preserve African culture in Cape Verde. 
They banned African cultural practices, religions, languages, and music. Slaves 














66 Slave records demonstrated that African ethnic features were just as impor-
tant as physical features. Color was reported as preto (black) but as Lobban 
mentioned, " ... there were many who are recognized as preto fula or simply 
fula colored, with a suggestion that an individual had a somewhat lighter 
complexion typical of the interior Fu la people (1995:55) ." In the Portuguese 
language color references were brown, light tan, and dark tan. With the 
emergence of the mesti(O population, this same system used physical 
attributes such as nose type (flat or very flat), hair textures, and body build 
to describe slaves. This was very different from the United States where 
race classifications were sharply divided and any identifiable hint of Afri-
can blood would be enough for one to be considered "Black" and therefore 
discriminated against. 
Cape Verdeans served as middlemen during the colonial period. They 
were local administrators in various parts of Portuguese-speaking Africa. On 
the one hand, Cape Verdeans were exploited by Portugal but on the other, 
Cape Verde was better off than other African colonies in terms of economic 
development, health conditions, and education because they were con-
sidered an overseas province hence received some privileges. However, the 
system of divide and conquer had lasting effects in its society. There were 
those who accepted the colonial system and did not think there was an 
alternative. Cape Verdeans became both oppressed and oppressors. 
From the initial period of their arrival in the United States, during the 
Nineteenth Century, Cape Verdeans faced the harsh realities of racism in the 
American society. In the rural areas of Cape Verde where most Cape Verdeans 
in America came from, race and identity was not a concern for everyday life. 
In the United States, however, the color of a person's skin was politically and 
socially important . Because Cape Verde was part of Portugal's colonial 
empire, Cape Verdeans called themselves Portuguese. In the United States, 
being Portuguese meant being white. In Cape Verde, being white was a social 
and racial label. A person of color could be called white, if they demonstrated 
superior social and education skills and possessed wealth (Machado 1981). 
The white Portuguese from Azores and Madeira did not associate with 
Cape Verdeans, as they considered Cape Verde ans to be Africans due to skin 
color and cultural differences such as language. Cape Verdeans were almost 
fully excluded from Portuguese churches, social clubs, and communities. 
As Machado (1981) points out, they were not attracted to predominantly 
Protestant African American communities in New Bedford, although some 
Cape Verdeans converted to Protestantism or formed new Catholic churches. 
Cape Verdeans quickly noticed that, in America, there was racism against 
anyone who was not white . 
Cape Verdeans were considered black not only because of the rigid ra-
cial structure existent in American society but also because of conventional 
American social classification. The jobs they were able to obtain were similar 
to those of African Americans. However, as Machado highlights, "By their 
own reckoning, Cape Verdeans were "Portuguese," culturally superior 
to Africans and to American blacks as well (1981:237) ." They did not want 
to be seen as "Negro." Most Cape Verdeans sought to gain recognition as 
a separate social group than African Americans "by preference" and 
segregated from the white Portuguese by "necessity." Similar to the Cape 
Verdean community, this phenomenon was also true of the Irish community 
once its members saw value in being considered "white" and not a "minority 
(lgnatiev 1995)." Some Cape Verdeans "passed" for Latin Americans (Puerto 
Rican or Cuban) and others, who were darker, were lumped with the larger 
Black American population . This was true of Cape Verde ans from Fogo and 
Santiago islands, where the population was typically darker. These immi-
grants suffered discrimination from the American society as well as their 
fellow Cape Verdeans. 
After independence there was an increased interest in Cape Verdean cul-
ture, music and language, especially by younger Cape Verdean Americans. 
Once these cultural expressions were brought to the United States, certa in 
versions slightly transformed from their original forms in Cape Verde . The 
Crioulo language also ga ined social significance. Once considered embar-
rassing and a sign of illiteracy, Crioulo became a way for Cape Verdeans to 
identify themselves, create a cultural commonality, and distinguish them-
selves from African Americans. It also afforded them a sense of higher social 
status. "There was certainly some practical utility in maintaining the mother 
tongue, since American whites often regard foreigners of color as 'not the 
same as' or 'better than' American Blacks and accord them more benign 
treatment (Machado 1978)." As the civil rights movements gained momen-
tum in the 1960s with the black pride and black power movements, many 
young Cape Verdeans joined forces and identified themselves as African 
Americans and not as wh ite Portuguese (Glassner 1975). 
For a people who, historically, were never required to place racial labels 
on themselves, they were faced with this phenomenon once they arrived in 
the ports of New Bedford. Cape Verdeans endure what Halter (1995) called 
the "double invisibility" of being black and foreign. Different labels emerged 
as Americans did not know what to call Cape Verde ans, "the green people," 
black Portuguese, and Bravas. Sometimes they were black, at other times 
they were wh ite, but most of the time, Cape Verdeans were neither. Ameri-





























































"white." The identity question persists. The wide variety of recent ethnic 
studies on the Cape Verdean community and the question of its identity, 
~ demonstrate academia's interest in dealing with this question within the 
~ strict racial spheres of American scholarship. However, the racial system 
§ 
...J in the United States, particularly within scholarly work, needs reconsidera-
~ ~ ti on in terms of the approach to studying black immigrant politics. It is not 
~ so much of a problem of Cape Verdean ethnicity but of the existing ra-
@ ~ cial construct in the United States. Halter mentions, "Perhaps because the 
United States has had a history of institutionalizing racism within such fixed 
genetic categories as compared to other societies, even those with a history 
of slavery such as Brazil or even the Cape Verde islands themselves, it has 
been more difficult for American historians to view race as anything but a 
physical feature." 
The dynamics of immigrant communities in the United States has 
changed. Globalization affords immigrant groups the ability to build and 
maintain stronger ties with their homeland. More recent immigrant groups 
have been successful at maintaining their original ethnic identity and passing 
this identity to their children, as opposed to assimilating to the American 
society. In his research on the Haitian immigrant community, Michel Laguerre 
explains that, "Nineteenth Century America provides us with a good labora-
tory for the observation of the diverse forms of integrating immigrants in 
urban America (Laguerre 1998: 5)." He questioned the assimilationist ideology, 
which failed because America is inherently a transnational state filled with 
diverse cultures. The assimilationist ideology predicted that all newcomers 
to the American society would absorb themselves into the American cultural 
and social norms thus producing a homogenous nation. However, as in the 
case of Cape Verdeans, most immigrants continued to maintain strong links 
to their countries of origin by corresponding with relatives and friends as well 
as by sending monetary and in-kind remittances and sometimes, returning 
to their homeland. Full assimilation to the American culture did not happen 
because of "their attachment to their countries of origin, their unwillingness 
to become completely AngloSaxonized, and their desire to speak their na-
tive language and establish schools, churches, and newspapers that main-
tain their cultural identities and traditions (1998)." 
Black immigrant groups in particular, face significant pressure to assimi-
late to the African American community but have resisted this because, in 
many ways, this is a culturally despised group. Thus, Cape Verdianity, Cape 
Verdeaness, or Creoleness creates a safe social space for Cape Verdeans in the 
United States to be who they believe themselves to be and not what has been 
assigned to them by the American racial system. The notion of cultural and 
ethnic commonalities, as described by Gillis (1994:3), "indicates the promo-
tion of or adherence to a communal identity that is characterized by a sense 
of sameness over time and space." This also pertains to Cape Verdeans who 
were born in the United States who maintain a symbolic relationship with 
their homeland. Even if they have never visited Cape Verde they still refer 
to it as their homeland. More recent Cape Verdean immigrants maintain 
active ties with Cape Verde with frequent phone calls to relatives, and 
sending monetary remittances home. As asserted by Sanchez Gibau (2005: 
5), "whether maintaining an active or passive connection, Cape Verdeans 
still conceptualize the Cape Verde Islands as a defining cultural symbol in 
their identity construction." Similar to Cape Verdeans, other African and 
Caribbean immigrant groups have used diverse approaches to developing 
community. The Somalis, Nigerians and Ghanaians have used religious and 
social organizations as well as residential segregation as ways to form and 
maintain strong community identity and cohesion. Somalis have deliberate-
ly moved to areas with low concentrations of African American populations 
(Arthur 2000). Additionally, immigrant communities from the Caribbean 
have also used the residential segregation approach to develop strong com-
munity organization. Thus, Cape Verdeans are not unique in their desires to 
preserve their ethnic identity. 
Similar to Cape Verde's C/aridade literary movement of the 1920s, led by 
Baltasar Lopes Da Silva and Manuel Lopes, which declared the social and 
cultural emancipation of Cape Verdean society, the Creolite movement in 
the French Antilles in the early 1990s, proclaimed they were "neither Eu-
ropeans, nor Africans .. . [but] Creoles (Bernabe, Chamoiseau, Confiant and 
Khyar 1990)." Creolite appeared as a literary movement in 1989 with 
Eloge de la Creolite (In Praise of Creoleness) by Martinican scholars, Patrick 
Chamoiseau, Raphael Confiant, and Jean Bernabe. Noted Martinican writer 
Edouard Glissant (1997) pioneered this movement with his descriptive 
novels on the realities of creole culture in Martinique. These scholars de-
fined creoleness as an "interactional or transactional aggregate of Caribbe-
an, European, African, Asian and Levantine cultural elements, united on the 
same soil by the yoke of history (1990:891) ."Their history is a braid of histo-
ries affected by several different kinds of languages, idioms, religions, which 
ended up on the islands. Creoleness implies the recognition and acceptance 
of multi racialism and the commonalities of creole peoples in the new worlds 
and Indian oceans and Oceania . 
According to Bernabe and others (1990) creole culture was created in the 
plantation system with the creole language at its core. Orality, for the Mar-






























































70 of their creoleness. It has produced songs, tales, and proverbs, creating the 
people's knowledge base. Another distinctive point that defines creole peo-
ple or any colonized peoples is the legacy of colonialism and its impact on 
defining and creating the people's history. In most instances, the history of 
the colonization process is perceived as the history of the people . Historians 
offer accounts or responses to colonialism and often omit the stories of re-
sistance and spirit of the people. Thus, the history of colon ization is errone-
ously recognized as the history of the people. Similar to the Creolite move-
ment in Martinique, the scholars of the Claridade movement in Cape Verde 
used literature to convey the realities of the common man and woman and 
resisted the vanishing of Cape Verdean creole culture. 
Criolas Ki Ta Manda? Cape Verdean Women and Com-
munity Building 
Women have been the backbone of most communities and Cape Verdean 
women certainly are no different (Knight, Bangura, and Watson 2012) . 
Although Cape Verdean women have not, for the most part, accessed 
prominent positions of political leadership, they have found their own way 
to exercise power, engage in activism and build community. Cape Verdean 
women are not marginalized but rather, have made a conscious choice in 
the way they exercise and navigate power politics in their community and 
beyond. Shifting the ways we analyze and define political and social activism 
as well as community build ing practices and allowing individuals to deter-
mine for themselves the ways they organize can provide better insight into 
the lives and practices of immigrant communities . . 
Cape Verdean women arrived in the United States, built their commu-
nities from the ground up, beginning with their own families (Lima-Neves 
2009) . Although men immigrated in larger numbers in the early periods, 
women played a major role in community organizing and resistance. In her 
autobiography, Belmira Nunes Lopes, a Cape Verdean American woman de-
tails her struggles for equality and ethnic recognition in the early periods 
of the Cape Verdean community (Nunes 2001). They worked hard in the 
cranberry bog industry, factories, and in domestic and janitorial services. 
They held community meetings in their kitchens and were instrumenta l in 
organizing for the sake of helping the newly arrived Cape Verdeans en-
suring living spaces, clothes, food and more. Similarly, women also came 
together to collect goods to send to families in Cape Verde in time of need. 
Cape Verdeans, women in particular, no longer reside solely in Providence, 
Brockton, or Boston areas. They are branching out to other cities like Atlanta 
and Los Angeles in search of better professional and educational opportu-
nities. Although data is not available, the current profile of Cape Verdean 
women in the United States is diverse. They are skilled business professionals, 
students, teachers, entrepreneurs, social and political activists, nurses, and 
hard-workers in labor intensive positions at factories and hospitals. This 
group includes women who were born in the United States, Cape Verde and 
other countries where Cape Verdean communities exist such as Holland and 
Portugal. Within this group, there is also a generation of younger girls who 
may feel alienated from their parents due to generational and cultural 
issues. Rumbaut and Portes (1998 : 233) define this concept as cultural dis-
sonance, where parents and children possess contrasting views on behavior 
and ideas. This intergenerational conflict affects the entire Cape Verdean 
community leading to increased parent-child conflict and manifestations of 
rebell ion such as criminal activity. 
Women are the pillars of the community as organization leaders and 
preservers of culture. They meet at their homes to share political and social 
ideas. For example, those who are fluent or have advanced understand ing 
of the English language, teach the others about new government poli-
cies related to immigration that may affect them. During a meeting with 
the community at the Cape Verde an Progressive Center in East Providence, 
Prime Minister Jose Marfa Neves recognized the importance of women's 
role in the development of Cape Verde and the preservation of its culture, 
stating "women build the future before it happens and with Cape Verdean 
women in the U.S.A., Cape Verde will always survive and the culture wil l 
remain intact." Women are important actors in the transnational process. 
They bring the different diaspora communities together and also connect 
them with the homeland (Geis 2005). Women entrepreneurs in the informal 
market carry traditional Cape Verdean products to be sold to the diaspora 
and in turn, bring back to the Islands consumer goods such as clothes, shoes, 
domestic appl iances, foods as well as other products otherwise inaccessible 
to the poor. 
Research shows that in most immigrant communities men dominate the 
positions of organizational leadership. In his research on gender and politi-
cal participation in the Latin-American immigrant community, Jones-Correa 
(1998) argues that, "with the loss of status in the receiving country, men 
tend to for'm, participate in and lead ethnic organizations whose interests 
and focus is in the country of origin" while women are more independent 
and diverse in the way they bu ild community and very often serve as inter-





















































72 He adds, "Because of the role ethnic institutions play for men in validating 
their social status, and because this social status is tied to the home coun-
try, men are generally not interested in seeing ethnic institutions shift their 
orientation towards the receiving country." I argue that in the Cape Verdean 
case, this may be true in the earlier periods when the first immigrants ar-
rived in the U.S. In the context of social organizations, there has been a shift 
of leadership. Women are equally represented in the positions of leadership 
in social organizations. An exception can be made of sports related organi-
zations, namely soccer, where most members and leadership are men. 
Cape Verdeans, men or women, have not yet made a significant impact 
in accessing political positions in elected offices. There are a few examples 
as in the case of Dr. Isadore Ramos, the first Cape Verdean mayor of a U.S. 
city, and more recently, state and local district representatives Vinny De 
Macedo and Julio De Carvalho, both in Massachusetts. The lack of political 
representation does not mean women do not feel empowered or are con-
tent with their level of community involvement. A Cape Verdean American 
woman and community activist residing in Rhode Island highlights, "I'm in 
the background by choice and I may be wrong but I'm pretty powerful that 
way." She asserts that her position is not because of lack of access but rather 
a conscious choice to position herself where she is most useful to her com-
munity and not necessarily where others believe she should be. She further 
notes that some individuals running for political office have identified the 
Cape Verdean community in Rhode Island as "divided" and do not court the 
community for its votes, "In Rhode Island, politicians have told me that al-
though we have power in numbers they don't bother to support us because 
they see how divided we are and see how fast we divide even when they 
try to help us grow. That's sad." Consequently, interviews with residents of 
Massachusetts and Rhode Island believe that the Cape Verdean community 
in the former is better organized and more cohesive as a group: " ... the Mas-
sachusetts community organizers are much more organized and supportive 
of each other. They seem to want to work together to solve some of the 
issues that they are facing. As for us in Rhode Island, everyone wants to 
be the leader/ president." These findings may have significant implications 
on community engagement given that the small city of Pawtucket, Rhode 
Island is home to the Cape Verdean Community Development (CACD), the 
largest community center in Cape Verde's diaspora. 
There is a distinction between the community activities of the younger 
and older generation of women. Although there aren't any known formal 
organizations, younger women form groups to bring awareness of specific 
issues, such as anti-gang violence peaceful protests, the "Criolas Contra 
Cancer" (Criolas Against Cancer) and "the Baroneza Project", a writing 
program created to address challenges faced by young criolas. Activities or-
ganized by younger women utilize the Internet and social media outlets as 
well as nightclubs to advertise for their events. In contrast, older women's 
activities are centered on the preservation of Cape Verdean trad itional cul-
ture such as celebrating the various relig ious holidays or informal gatherings 
based on the hometown or island of origin, with no particular agenda in mind . 
Both generations have found ways to utilize available vehicles and what is 
familiar to them to address issues relevant to their generation. They have 
also found ways to gauge the interest of and attract the attention of thei r 
particular generation. 
Interviews with women from different age groups expose the multi layered 
and multifaceted divisions between women of older and younger genera-
tions, related to styles of leadership, community engagement and outreach. 
One Cape Verdean woman states, "There is a strong discouraging divide 
amongst the older women, it's sad to see them so stuck in their ways and do 
not appreciate the younger generation despite the change in outreach 
styles. Meaning social media and the way that many of us have managed to 
understand that politics plays a role in our community growth and children's 
activities. The older ones just don't care anymore about what kids are able 
to get into if not being entertained by sports or after school activities. The 
older women in power think or fear that the younger ones are trying to take 
over and might do a better job and how dare they! No acceptance of this so-
cia l media world that we have become and technology savvy generation." 
Contrastingly, another woman in her late thirties highlights potential intra-
generational challenges, "I don't believe that there is much divide between 
older generations and younger ones. I feel that I'm always given support by 
the older Cape Verdean women when needed. There is, however, a divide 
among my age group. We seem to be less supportive of one another." A Cape 
Verdean woman in her late fifties agreed that older generations must actively 
support younger generations of women and youth who organize activities in 
the community. She goes on to say that, "if these activit ies are positive and 
are keeping the kids off the streets and they are benefiting from them, who 
are we to tell them how to do these activities? We have to be open minded 
and support them'" The challenge remains as to how to find a bridge to con-
nect generations so they can learn from each ot her and find ways to preserve 
and promote Cape Verdean culture in ways that complement and incorporate 
diverse methods of engagement and learning, sustainable over time. 
Popular culture provides a one-dimensiona l view of criolas, objectifying 






















































74 magazines (Lima-Neves 2009). One American born Cape Verdean woman 
living in New York mentions, "Most people assume that I am either Latina or 
Brazilian and I often have to really convince people that I am not Puerto 
Rican or Dominican . The beauty in this is that you can move easily among 
people, fitting into almost every environment you encounter, and it also 
gives you a chance to educate people on the Islands. These days more and 
more people in America have become aware of Cabo Verde, mainly due to 
high-profile Cape Verdeans (primarily women) in the entertainment busi-
ness. The one thing that really bothers me about this awareness is that it 
seems to be only focused on Cape Verdean women and our physical beauty. 
While it's great to be complimented on your looks, I would much rather be 
respected for my intelligence and it is somewhat bothersome that public 
images of Cape Verdean women always focus our looks and not our other 
qualities and accomplishments." 
Because the socio-economic make up of Cape Verdean women in the 
U.S. is more diverse than in previous periods, it is important to discuss the 
different issues that impact the decisions made by this subgroup of the 
Cape Verdean community. Patriarchy, access to education and cultural 
identity are some of the challenges faced by women, which were revealed 
in interviews. A young Cape Verdean American female artist describes how 
she utilizes negative past experiences for self-motivation: 
I was a proud American woman of Cape Verdean descent who saw women 
treated as maids by their husbands: not equals in some cases throughout my 
childhood. I saw women asking permission to speak about finances, etc., I saw 
women who were silent about infidelity, parenting, etc. In some cases though, I 
saw the direct opposite. It was the worst cases that stuck with me, however, and 
it taught me to be strong and never tolerate such actions in relationships or in 
the workforce. I believe positivity can certainly come from negativity. The treat-
ment of some women in our culture made me vow to be the change I wanted to 
see in myself. Many Cape Verdean women are standing up for themselves and I 
couldn't be happier. It is a different story for our generation. 
Young women credit their parents, particularly their mothers with en-
couraging them to pursue education: 
I would have to say that the most important aspect of my identity as a Cape 
Verdean woman living in the United States is my value for education. As long as I 
can remember my parents have always placed a great value on education. College 
was never an option for my sisters and I. It was a must. I feel that a lot of other 
Cape Verdean families feel the same way. You come here with hopes and dreams 
that your children will become successful individuals and live a comfortable life 75 
style and education is the key to such success. My Cape Verdean upbringing has 
influenced me to become the best individual I can be. My parents have constantly 
reminded me of their hopes and dreams for their children and that is why my hope 
is to never let them down. My mother tells me that the proudest day of her life 
has been to see my sisters and I graduate from college, especially me being the 
youngest of the three. Because of my parents' consistent faith and support, I plan 
on doing what most people in my neighborhood will sadly never accomplish. If all 
goes as planned I will be the first in my family to receive a PhD. 
Another Cape Verdean woman shares the influence of her mother and 
great grandmother in her pursuit of an advanced degree: 
I come of lineage of strong women. For instance, my mother tells me the story 
of how my maternal grandmother and great grandmother made a point for her 
to go to school despite my grandfather's (and society in general's) disapproval. 
The thought process at the time was that the place of women was in the home 
not in school. My mother was the only girl in her class among countless boys. As 
she said 'ca foi facil' translating to 'it was not easy' referring to being the only 
girl in school among all boys. My mother later became a teacher and taught on 
the island of Boa Vista for twenty years before migrating to the U.S. My mother 
instilled in me the importance of education and being an independent woman 
despite the challenges that lie in front of you. 
The community must address formal education for young women more 
actively. A Cape Verdean woman educator in her thirties raises some impor-
tant questions for the community to consider: 
I think we often lose focus on what our potential can really be . I think for all of us 
we come [to the United States] with a clear focus of education and realizing all 
our wants and yet we get seduced by the "flashy lights" and instant gratification. 
I truly believe that we currently have people who can be community organizers 
and make monumental changes in our communities; however they have yet to 
realize it. The question is how to we move from the mediocre to greatness? How 
do we keep our culture and still move around this [American] culture without 
selling our wants and needs? How do we train our voices to be the voices of our 
parents and ancestors that didn't have this opportunity? 
Although some argue that the Cape Verdean community is divided and 
younger generations are not interested in learning their culture, interviews 
with a group of younger women ranging in age from early twenties to early 
76 forties from diverse socio-economic backgrounds suggest there is a 
changing trend. Young women define themselves as Cape Verdean and 
discuss how they maintain their cultural identity: 
Cape Verdean culture to me is a way of living. I maintain the culture through 
everything I do, it is my daily life I make sure the tradition, values, life lessons are 
being passed down from generation to generation. I have two daughters and I 
make it my priority that they learn about the Cape Verdean culture and live it. 
The music, the food is part of our daily lives . I cook typical Cape Verdean food 
everyday and I teach my daughters how to cook them. I am a volunteering mem-
ber of the Cape Verdean Association in New Bedford, I travel to Cape Verde every 
year bringing back money, food and donations to family and charitable organi-
zations. My most important aspect is being a proud 'Badia'. I'm a Cape Verdean 
woman living in the United States because I know that this land of opportunities 
will give me the means to take care of my family a nd allow me to provide to my 
family back home. I attended community college for two years, but haven't yet 
completed my degree. I am currently a certified nursing assistant . 
In addition to education, cultural traditions often linked to gender roles, 
patriarchy and machismo as well as the dual identity of being a Cape Verdean 
woman living in the United States have presented points of contentions for 
Cape Verdean women. A young Cape Verdean woman who is pursuing a 
graduate degree says: 
How come you aren't married yet? How come you have no kids? As if those are 
the two most important things a Cape Verdean lady can do. The most frustrating 
statement: "You are too liberal, you have become Americanized and no longer 
recognize the Cape Verdean culture ... good luck finding a Cape Verdean man 
who will put up with such nonsense."lt frustrates me when folks see my standing 
against sexism as something other than being Cape Verdean. So for me, sexism 
needs to be unpacked within the Cape Verdean community. Opportunities for 
dialogue need to be created so that Cape Verdeans can distinguish sexism from 
cultural/traditional norms . Such dialogues need to happen across gender, but 
also within gender. Issues to be unpacked: Masculinity, gender roles, internalized 
sexism and sexism at the individual, cultural and structural." 
Another Cape Verdean woman living in the U.S. since her early teen 
years, but born in Portugal to Cape Verdean parents celebrates the diversity 
of her upbringing and the ways she embraces the duality of Cape Verdean 
and American cultural traditions: 
There is much to gain from our elders, I take pride that my mother, a Cape Verdean 
woman taught me the value of raising a family, taking care of your house and your 
spouse. I also take pride in the Cape Verdean music and the artists that create it, 
and the food that we cook and enjoy it with our families and friends. But there is 
also another culture that I take pride in, the American culture . I take pride in it for 
its education, freedom of speech, and the belief that we can become whatever 
we want to be . I take pride that I have grown into such a well rounded person 
who is able to enjoy my Cape Verdean culture as well as the American culture. 
It has made me who I am today. My status as a woman is not my gender, it is 
my individuality, my uniqueness of being blended by two very strong cultures. 
Our parents moved us to America to grow, thrive and live. It should not be our 
down fall once we meet our goals; we should not be looked down because we 
are independent and might not want to start a family right away. We have not 
forgotten our culture, we live it every day when we have conversations like these, 
when we cook our Cape Verdean foods, and dance to our music, when we pass our 
traditions down to our children orourfriends, when we are able to speak our lan-
guage, when we educate others about our culture, when we take care of our men 
and household, and when we support one another just to name a few. Instead we 
should be valued and appreciated for our accomplishments. 
Preliminary Conclusions and Future Considerations 
The Cape Verdean community in the United States has been affected by 
the legacy of colonialism, racial discrimination, economic, political and so-
cial shifts in both its homeland and host country, stunting its transition from 
labor to skilled diaspora. This major shift is the only viable way for real com-
munity development to take place. Only within this transition, will individual 
and group socio-economic upward mobility take place as more members of 
the community become formally educated, have access to more resources 
and can positively impact their communities. This phenomenon can poten-
tially have results related to individuals becoming separated from the com-
munity and class division. One result is that individuals may become more 
accustomed to "American ways", they might forget the homeland's cultural 
traditions, become unattached from the mother land, form their own fami-
lies and relocate to other cities where Cape Verdeans communities are not as 
large and might not actively teach the language and other cultural markers 
to their children, thus causing a further decline in the collective identity of 
the Cape Verdean immigrant community. 
The second potential impact of this transition is the historic pattern of 
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78 the community in their desires to 'uplift them' as described by Kevin Gaynes 
(1996) in his research on African Americans, rather than work collectively 
to uphold and respect the ways the working class and impoverished sec-
tion of the community find their own unique ways to articulate their social 
and political concerns. Perhaps the issue of ethnic identity is not an inter-
nal concern for Cape Verdeans as much as community divisions based on 
class, gender, island of origin or inter and intra generational challenges 
to community leadership. Other island nations such as Dominican Republic 
and Martinique face similar questions related to ethnicity. However, in the 
case of Cape Verdeans in the United States, questions of identity arise, par-
ticularly when faced with the legacy of slavery and racial discrimination, 
which still exist today. Ultimately, in terms of ethnic identification the Cape 
Verdean case study is not unique. Similar to other Black immigrant commu-
nities, most Cape Verdeans exercise their right to view themselves as "Cape 
Verdeans", thus defying external pressures to be defined by strict racial 
constructs (Waters 1999). 
At the center of the community is the voice of Cape Verdean women, 
which has received limited attention from both the Cape Verdean commu-
nity and scholars . Future research and conversations within the community 
should consider the formal and informal social and political practices as 
ways to improve community cohesion. Preliminary research provided in this 
essay via written interviews, demonstrates that Cape Verdean women have 
an in-depth understanding of the significant role they play in their families 
and broader community. In fact, many women have strategically selected 
the way they manifest their multi layered identity as Cape Verdean, woman 
of color, immigrant, community activist and cultural preserver. In choosing 
their own paths to community building they consider themselves powerful. 
Perhaps the future leadership of the Cape Verdean community already 
exists. However, this leadership may defy what the traditional or mainstream 
role of what the leader looks like. Should leaders be politicians, formally 
educated people, of a specific sex, age group or own a very successful busi-
ness? Should political and social community building only occur in formal 
spaces such as formal organizations and government institutions or will the 
community accept discussions taking place on Facebook, Twitter, a night-
club, or someone's living room? In essence, who determines where and how 
community building takes places? Should mainstream scholarship or Ameri-
can culture define how immigrant communities organize and self-identify 
or can these communities determine that for themselves? Cape Verdean 
immigrants must collectively address these questions when defining their 
space and continue to build their legacy in the United States. 
Special Considerations 
- I am grateful to Jose Monteiro of Movimentu Shokanti, Leslie Gutier-
rez, Fragano S. J. Ledgister, Tony Affigne, and Jennifer Guglielmo for 
their help with bringing this essay to life through inspiring conversations 
and scholarly feedback . 
- I am thankful to Cape Verdean community members and leaders, par-
ticularly criolas for their honesty and courage. I am honored that they 
allowed me the privilege of sharing their stories with others. 
- The term crioulo is used as an adjective for Cape Verdean person . The 
term criola(s) is used to refer to Cape Verdean woman . 
- The written interviews used in this article took place between the periods 
of 2010 and 2014 with Cape Verdean women ranging in ages between 
18 and 80, in Connecticut, Massachusetts and Rhode Island communi -
ties where Cape Verdeans reside. Interviews with leaders and members 
of Cape Verdean organizations were held between 2008 and 2009 in 
Southern New England . 
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CASO VERDE: DO BABEL INICIALA EMERGENCIA 
DE UMA ORDEM LINGUfSTICA1 
Resumo: 
Manuel Veiga* 
Universidade Publica de Cabo Verde 
O contacto de linguas, em Cabo Verde, evoluiu de um babel inicial, para a emergencia de 
um crioulo, estruturalmente uno, mas com actualizat;6es regionais e matizes foneticas, 
morfologicas, lexicais e sintacticas que enriquecem a nossa lingua materna, sem com-
prometer a sua "superior unidade". 
As diferent;as sao devedoras de factores como: as linguas matrizes originarias; o peso 
demogratico dessas linguas; o aparecimento cedo de mestit;os e do crioulo como respec-
tiva lingua materna; a tolerancia linguistica imposta pelas ci rcunstancias (numero reduzido 
de dominadores brancos; a iliteracia prevalecente; a Carta Regia de 1472 que impunha o 
comercio escravocrata com "novidades da terra"; a indigencia de brancos e de negros, por 
causa da queda da Cidade Velha, a partir da primeira decada do seculo XVII; as fames cicli-
cas; as investidas de escravos fujoes e de piratas estrangeiros; o Porto Grande de S.Vicente, 
como terceiro laborat6rio linguistico, de pois da Cidade Ve Iha e de algumas ii has, tradiciona-
lmente agricolas; 0 isolamento dessas ii has; 0 povoamento em epocas diferentes. 
O estudo do contacto de linguas e ainda um oasis, em Cabo Verde . 0 surgimento, recente, 
do ensino superior vai, seguramente, abrir novas perspectivas a esse estudo descritivo de 
cada variedade e comparativo entre as variedades existentes. Algumas teses e disserta-
t;6es tern surgido, mas muito poucas sao de caracter descritivo e comparative. O recente 
mestrado de crioulistica e lingua caboverdiana trouxe algumas novidades em termos 
descritivos e comparativos, mas muito resta ainda para ser fito. 
Na nossa comunicat;ao vamos levantar a ponta do veu sabre as questoes acima referidas. 
Muito ficara por dizer ou foi dito de forma incompleta . No entanto, ter a consciencia de que 
a lg um percurso ja foi realizado e que ha um longo cam in ho a ser an dado e ja um born sinal. 
1. Este tema foi uma das comunicat;6es (ainda inedita) que apresentei no V Seminario de 
Unguas em Contacto, realizado na Praia, nos dias 5 e 6 de Jun ho de 2014. 
* Ph.D., Uni-CV (manuel.veiga@docente.unicv.edu.cv). 
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Em Cabo Verde, no caldeirao linguistico inicial, marcaram presen~a o 
portugues, alguns dialectos lusitanos, varias linguas e dialectos da Costa 
ocidental africana (Carreira, 1972 :283 e segs, 1982:53). 
A comunica~ao era, praticamente, inexistente entre os senhores e os escravos. 
Num primeiro momento, tinha que haver tolerancia, de parte a parte, 
para que um logos linguistico pudesse germinar, complexificar e autonomi-
zar (Veiga, 2013). 
0 caminho podia ser a glotofagia ou a emergencia de uma lingua outra, 
resultante de um "brassage linguistique" que nao e indiferente nem ao por-
tugues, nem as outras linguas etnicas. 
0 que prevaleceu e esta ultima situa~ao (Lang, 2006 e 2009; Baptista, 
2002 e 2006; Quint, 2000 e 2006) . Na nossa comunica~ao, num primeiro mo-
menta, vamos analisar diversas formas lexicais, morfol6gicas e sintacticas 
como esse "brassage linguistique" de que originou o crioulo caboverdiano 
se processou (Veiga, 1995 e 1996, Pratas, 2004; Costa, 2013). Num segundo 
momento, analisaremos o contacto linguistico de segunda e de terceira 
gera~oes, os que, a partir de uma matriz primeira, engendraram expressoes 
crioulas regionais (Veiga, 1982; Lopes, 2013) . Abordaremos uma expressao 
crioula de 2a gera~ao, a da ilha do Fogo; e uma de 3a gera~ao, a de S. Vicente, 
sempre em contraponto com a expressao crioula matriz (Veiga, 2002, 2011) . 
Em conclusao, reafirmamos a emergencia, em Cabo Verde, de um 
crioulo, estruturalmente uno, com actualiza~oes regionais diferenciadas, a 
nivel lexical, fonetico, morfol6gico e sintactico. 
As diferen~as sao fruto do momento em que o contacto se deu, dos sujei-
tos em presen~a e respectivas caracteristicas linguisticas e sociais, do isola-
mento e do abando a que as ii has foram votadas, da ausencia ou deficiencia 
de politicas linguisticas adequadas, da nega~ao e afirma~ao havidas sobre o 
crioulo caboverdiano (CCV). 
A nossa abordagem sera, fundamentalmente, de nivel estrutural e lexi-
cal, na perspectiva descritiva e comparativa. 
1. A hora zero da crioulidade e factores sociolinguisti-
cos que condicionaram a emergencia de um CCV de 1a 
gera~ao2 
Antes de 1460, as dez ilhas que compoem o Arquipelago caboverdiano 
dormiam num sono profundo, sem sociedade organizada, sem historia edi-
fica, sem cultura plasmada. 
A cosmogonia das ilhas surgiu de uma erupc;ao vulcanica que cuspiu 
das suas entranhas dez das nove ilhas habitadas. E a cosmolog ia dessas 
ii has comec;a com a aventura dos descobrimentos portugueses, a partir da 
segunda metade do seculo XV. 
Com efeito, as naus dos Navegadores Vasco da Gama e Antonio da Noli 
chegaram em 1460 e encontraram as ilhas desertas ou, pelo menos, sem 
uma sociedade ou uma comunidade estavel. 
E seas ii has estavam desertas, era preciso povoa-las. A operac;ao comec;a 
dois anos depois, isto e em 1462. Vieram alguns reinois do sul de Portugal, 
dos Ac;ores e da Madeira. Estes eram em numero insignificante, segundo o 
historiador Antonio Carreira . 
0 Infante Fernando que comandava a operac;ao, a partir de Sagres, em 
Portugal, ordenou que as ii has fossem habitadas com escravos trazidos do 
Continente africano. Foi assim que comec;ou uma das maiores tragedias 
humanas que a historia regista . 
Nern todos os escravos morreram na longa e penosa travessia . Alguns 
chegaram nao tanto para o povoamento, mas sobretudo para um projecto 
que visava escolher os melhores para alimentar o trafico negreiro. Assim, 
dos que chegavam com vida, uma pequena parte era destinada ao servic;o 
domestico, em casa dos patroes, e a outra parte, bem maior, era submetida 
ao regime de ladinizac;ao (baptismo e aprendizagem de rudimentos da lin-
gua e da religiao), uma especie de qualificac;ao do contingente para os mer-
cados da escravatura, nas Americas e na Europa (Carreira, 1972: 260 e segs.). 
Para aumentar o interesse dos colonos portugueses por Cabo Verde e 
pelo trafico negreiro, o Infante D. Fernando, a quern o rei Afonso V, seu irmao, 
tinha doado as llhas, conseguiu que o mesmo outorgasse, atraves de uma 
carta regia, varios privilegios aos moradores e armadores, em termos de 
direitos sobre os escravos, de mercadorias de troca, de isenc;ao fiscal, de 
atribuic;ao de vastos domf nios para a explorac;ao no Continente (Carreira, 
1972: 22 e segs.) . 
2 . Cf. VEIGA Manuel, 2013, "Cabe Verde - Na~ao Global Forjada num Bilinguismo em 
Constru~ao", in Revista Desafios, n° 1, Praia, CAC-CV/Uni-CV. 
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86 Com esses privilegios, acrescidos da grande corrup~ao dos beneficiados, 
estes, rapidamente, come~aram a adquirir enormes riquezas, em detri -
mento dos interesses da coroa . Por isso, seis anos depois, isto e em 1472, 
o Rei outorga uma nova Carta Reg ia limitando os privilegios anteriormente 
atribuidos. De acordo com esta nova Carta, os armadores s6 podiam iniciar a 
opera~ao a partir de Cabo Verde e com mercadorias produzidas localmente 
(novidades da terra) . 
A Carta regia de 1472 pode ser considerada como documento impulsionador 
das condi~6es que viriam desembocar no nascimento do CCV e da Na~ao 
Caboverdiana. 
Trata-se de uma medida econ6mica que sem que o legislador tivesse 
tornado consciencia viria a transformar-se numa condi~ao fundamental 
para o surgimento da lingua e do povo caboverd ianos. 
Com efeito, se a compra de escravos tinha que ser feita com produtos 
da terra (e nao com os que provinham de Portugal - fazenda, trigo, vinho, 
azeite ... ), a filosofia de comercio negreiro tin ha que mudar. Os escravos nao 
podiam ser destinados apenas a exporta~ao, mas tinham que ser utilizados 
para cultivar a terra, em Cabo Verde, para a cria~ao de gado e para a cri a~ao 
do artesanato de on de provinham «as novidades da terra» para alimentar o 
comercio na Costa africana. 
Ora, se urn a parte dos escravos tinha que produzir essas «novidades ... », 
esses mesmos escravos s6 o podiam fazer, ocupando a terra e trabalhando 
juntos. E estando juntos, eles se organizam, se comunicam, rezam, criam 
habitos e costumes, cantam, dan~am, se divertem, reproduzem, enfim, se 
estruturam em sociedade com alguma organiza~ao e criam cultura. E essa 
organiza~ao e praticas culturais que deram origem a lingua e a cultura do 
povo caboverdiano. 
Nas paginas que se seguem, vamos ver algumas das especificidades do 
CCV nascente. 
2. lnfluencia do Substrato Africano no CCV e Reconstru~ao 
Local 
2.1. Aspectos Lexicais 
Na ilha de Santiago, particularmente na Cidade da Ribeira Grande, se 
concentraram os armadores portugueses e o contingente de escravos afri-
canos trazidos em levas sucessivas e submetidos a lad i niza~ao para melhor 
alimentar o trafico negreiro. 
Na altura, as linguas em p resen~a eram o portugues (particularmente as 
variantes dialectais do Su l, dos A~ores e Madei ra) e varias outras linguas 
etnicas e dialectos falados pelos escravos, nos respectivos grupos. 
Acontece que a intercomunica~ao era quase nula . Os armadores portu-
gueses nao compreendiam as linguas etnicas; os escravos, de grupos dife-
rentes, nao se percebiam, entre si e nao percebiam tambem a lingua dos 
seus dominadores. Alias, nem sequertinham tempo para se adestrarem em 
. portugues. E que o tempo de ladiniza~ao era curto ea sua passagem pela 
Cidade Ve Iha era transit6ria . Alem disso, a popula~ao local, no dizer do histo-
riador llidio Baleno (1991:150) era flutuante, em grande pa rte, tanto do lado 
dos armadores que vinham e repartiam para Portugal ou para os mercados 
de abastecimento escravocrata, como pelo lado dos escravos que, ap6s a 
ladiniza~ao, eram pe~as vendidas nos mercados da Europa e das Americas. 
Nessa altura, a preocupa~ao linguistica se resumia a ladiniza~ao rudimentar 
ja que a condi~ao de iletrado nao permitia o acesso normal a lingua portu-
guesa, por pa rte dos escravos. Por outro lado, os armadores, por serem, eles 
tambem muitas vezes iletrados, nao dispunham de ferramentas pedag6gi-
cas para o magisterio da sua lingua como a escrita, a gramatica, o dicionario 
e outros materiais didacticos. 
Seguramente, da primeira metade do seculo XV, ate aos primeiros a nos 
do seculo XVII, havia, na Ribei ra Grande de Santiago, uma babel bastante 
acentuado. A Carta Regia de 1472 que instituiu o comercio escravocrata a 
partir "de novidades da terra", obrigou a que a popula~ao escravocrata fosse 
mais estavel, primeiramente na Cidade Velha, depois no Fogo, a partir das 
ultimas a nos da segunda metade do seculo XV, e ma is tarde nas outras ii has 
que vieram a ser habitadas a partir do seculo XVII. 
Fazendo fe no que diz Antonio Carreira (1982:53), somente 100 a nos ap6s 
a descoberta da llha de Santiago e que emergiu um proto-crioulo, que e um 
sistema de comunica~ao mais desenvolvido que um pidgin, mas ainda com 
poucos recursos linguist icos, com pouca autonomia e fraca complex idade 
estrutural e lexical. Nesse proto-crioulo, as estruturas do CCV nao gozavam, 
ao que tudo indica, de nenhuma autonomiza~ao, nem lexical nem gramatical. 
A partir do seculo XVII, quando a expressao local passou a ser lingua 
materna dos mesti~os (pela miscigena~ao de brancos e de negras) o proto-
-criolo evolui para um novo estatuto, o crioulo da 1a gera~ao. Vejamos a 
especifidade desse crioulo : 
Do ponto de vista lexical, Quint (2006 :77) diz ter recenseado 76 palavras 
de orig em africana. Do mandinga : 42 (55%); do Wolof: 18 (24%); do Temne: 
4 (5%); de outras linguas africanas do Oeste : 5 (7%); de linguas bantas: 3 
(4%); nomes de povos: 4 (5%) . 
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88 0 mesmo autor cita Jean Louis Rouge, segundo o qual, das poucas pa-
lavras de ourigem africana no CCV, 60% sao mandingas, 25% wolof, 10% 
Temne e 5% representando outras If nguas africanas nao especificadas. 
Par seu turno, Lang (2009:22) concordando com a exiguidade de pa-
lavras africanas no CCV, salienta um maior peso da presen~a do wolof no 
CCV, tanto do ponto de vista lexical coma estrutural e apresenta um con-
junto de exemplos que confirmam a conclusao a que chegou. Para este es-
tudioso o material linguisto tera provindo mais do portugues do que das 
linguas africanas. Considera, no entanto, que ao material importando, os 
caboverdianos insuflaram uma alma nova. 
llustrando a afirma~ao de Jurgen Lang, podiamos citar, por exemplo, o 
termo "fidalgo" que em portugues sigifica uma pessoa de estirpe nobre, 
enquanto no CCV e um adjectivo significando "orgulhoso". Podiamos ainda 
indicar o termo "kanadja", proveniente do portugues "canalha" e que em 
frases coma "ah kanadja!", e uma form a de lamentar algo acontecido. Ainda 
ha o termo "mufinu" que em portugues significa "escasso, mesquinho" e 
em Santiago significa "cobarde". 0 mesmo termo, em S. Vicente (mofine) 
passou a significar "traquino". 
Alguns vocabulos de origem africana recenseados par alguns estudiosos, 
como Ouint3 (2006:76-88), Lang (2009:111 e seg. sao: 
"Wolof: yal; l)eeii; l)Ulu 
CCV: al; nhemi; iiuli 
Mandinga: kocci; jubee; yende; boso; jutu 
CCV kotxi; djobe; bindi; busu; ndjutu" 
Ora, se o lexico proveniente das linguas africanas parece residual no CCV, 
o mesmo nao se pode dizer da influencia estrutural proveniente das lfnguas 
africanas. 
2.2. Aspectos Estruturais (Veiga, 1995 e 96; 2002) 
A este nivel, a influencia das linguas africanas e expressiva. Va mos analisar 
a morfologia do genera e do numero, a arquitectura verbal e alguns aspec-
tos ligados a sintaxe. 
3. "Un Bref Aperi;u des racines Africaines de la Langue Capverdienne", 2006, p. 75-90, in 
Cabo Verde - Origem da Sua Sociedade e do Seu Crioulo, Ed. Jurgen Lang, John Holm, 
Jean Louis Rouge e Maria Joao Soares, Gunter Narr Verlag Tu bingen. 
2 . 2.1. Morfologia do Genera: Em portugues, existe o genero masculine e 
o feminine, tanto nos seres animados como nos inanimados. No CCV, par-
ticularmente na variedade de Santiago, as flex6es do genero existem, ape-
nas, nos seres animados. Esta ea razao por que se diz: "kamisa branku; tinta 
pretu; mudjer bunita; 6mi bunitu; lingua kabuverdianu; professor/profes6ra, 
papiador/papiadera", correspondentes em portugues a: "camisa branca, tin-
ta preta, mulher bonita, lingua caboverdiana, professor/professora, falador/ 
faladeira". 
Estee um primeiro aspecto da economia do CCV, em rela~ao ao Pt, uma 
economia altamente pertinente, onde nao ha nenhuma erosao semantica 
no vocabulo ou no sintagma. 
2.2 . 2. Morfologia do Numero: Aqui, verifica -se que o CCV e uma lingua 
muito menos redundante do que o Pt. Com efeito, enquanto no Pt ha diver-
sas marcas do numero, no CCV encontramos apenas uma marca, podendo 
esta ser, de forma excludente, um quantitative ou as desinencias "s" e "is" : 
"muitos am igos; todas as horas; as mulheres de Cabo Verde". No CV, a 
correspondencia seria: "txeu amigu; tudu 6ra; mudjeris di Kabuverdi". 
Seo CCV utiliza apenas uma marca, la onde o Pt utiliza varias marcas do 
plural, s6 podemos concluir que, tambem aqui, o CCV e mais econ6mico, 
uma economia que nao constitui erosao na semantica dos diversos sintag-
mas . 
2.2.3. Arquitectura Verbal: A complexidade da estrutura verbal no CCV e 
tal que deita por terra qualquer teoria de simplifica~ao linguistica na sua for-
ma~ao. O portugues europeu utiliza as flex6es para a indica~ao da pessoa 
verbal, do numero, do tempo e do aspecto. Ouando se diz: "como, comes, 
comemos, comi, comia, comeis, comam", sabe-se, de imediato, quern 
come . Pelas flex6es, sabemos de que pessoa se trata : primeira, segunda ou 
terceira pessoa, do singular ou do plural. Te mos ainda informa~ao do tempo, 
do modo e do aspecto em que a forma verbal se encontra . No CCV, va rie-
dade de Santiago, diz-se : "N ta kume, bu ta kume, N kume, N kumeba, nhos 
ta kume, nhos kume". 
A primeira vista, pode parecer-nos que o Pt e mais econ6mico, pela 
simples razao que pode usar formas "pro drop" (Baptista, 2002:250 e seg.; 
Pratas, 2004:101 e segs.), omitindo os pronomes pessoais e indicando, 
atraves das flex6es, a pessoa do verbo, o tempo, o modo e o aspecto. 
No CCV e obrigat6rio o uso dos pronomes, que nos indicam nao so a 
pessoa do verbo, mas tambem as formas do singular e do plural. 0 tempo, 
modo e aspecto sao expressas atraves de actual izadores isolados ou 
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90 conjugados, como: 0; ta; sa ta; sa ta ... ba; -ba; ta ... ba; al; dja ... dja; du; 
da (N kume; N ta kume; N sa ta kume; N sa ta kumeba; N kumeba; N ta 
kumeba; N al kume; dja N kume dja; kumedu; kumeda (comi; como; estou 
a comer; estava a comer; tinha comido; comia; hei-de comer, talvez; acabei 
de comer; a gente comeu; a gente tinha comido). 
Apesar da complexidade, a simplicidade, a pertinencia e a funcionali-
dade dessa complexidade e tal que somos for\ados a concluir que se trata 
de uma arquitectura altamente econ6mica. 
Basta ver que a unidade verbal (tratando-se de verbos regulares) nao 
mud a. A forma "kume" e inalteravel em todos os tempos, modos e aspectos 
(TMA). Os actualizadores verbais fazem parte de uma classe fechada redu-
zida, com a maleabilidade de conjuga\ao entre eles, o que representa uma 
economia estrutural consideravel. 
Conhecendo a fun\ao e a morfologia dos actualizadores, e-se capaz de 
formar ou de compreender a arquitectura de todos os verbos regulares. 
Nesse aspecto tambem, a economia e a funcionalidade do CCV marcam 
pontos em rela\ao ao Pt. 
Hoje sabemos que a morfologia dos actualizadores verbais e uma 
heran\a das lfnguas africanas, presente em todos os crioulos de base euro-
-africana. As unidades aspectuais ( 7 formas realizadas e 14 nao realizadas) 
sao de facil aprendizagem, mas ha que aprender as respectivas fun\6es e a 
forma como se combinam entre si . 
A arquitectura dos actualizadores verbais e uma heran\a africana (Quint, 
2006; Lang, 2009). A titulo de exemplo, la onde o wolof emprega o "di", o CCV 
emprega o "ta"; la onde introduz o "-oon", o CCV introduz o "-ba", etc., etc. 
2 .2.4. Aspectos Sintacticos: A este nivel, ainda nao pude apurar, em de-
talhe, qual das lfnguas e mais econ6mica. Entretanto, possuindo o CCV uma 
morfologia mais econ6mica; levando em conta que a sintaxe e a organiza-
\ao e hierarquiza\ao dos elementos morfol6gicos numa frase, com vista a 
obten\ao de um sentido, e muito provavel que, tambem a este nivel, o CCV 
eja mais econ6mico. 
A analise sintactica do CCV leva-nos tambem a descobrir a sua grandees-
pecificidade, uma especificidade com grande probabilidade de ser africana 
ou, entao, de representar uma reconstru\ao local. 0 desconhecimento das 
lfnguas africanas nao nos permite ir muito longe. Havendo diferen\as entre 
a organiza\ao sintactica do Pt e do CCV, s6 nos parece haver tres possibi-
lidades: as diferen\as sao devedoras de formas antigas do Pt, hoje inexis-
tentes ou desconhecidas; elas sao provenientes de influencias africanas, 
ainda que eventualmente nao descobertas por nos; as diferen\as podem 
ser, tambem, o resultado de uma constru\ao ou reconstru\ao local. 
Vejamos algumas especificidades sintacticas do CCV que marcam a dife-
renr;a em relar;ao ao Pt, embora seja possivel o estabelecimento de uma ou 
outra correspondencia aproximada: 
Realiza~ao em CCV Material Linguistico Correspondencia 
Portugues semantica 
N da Djon un pratu di Mim dar Joao um prato Dei um prato de comida ao Joao 
kumida de comida 
Dja N grandi dja! Ja mim grande ja Sou importante e prontot 
Baka ta nbia-bu runhu Vaca esta? vos ruim Vais estar em maus leni;ois 
(alg uem da tua confiani;a ou 
relai;ao vai trai-te ou fazer-te mal) 
Forti t xu ba fort it; f6rti Forte chuva forte; forte Chove a cantaros; que donzela 
minina bunita; f6rti menina bonita; forte bonita' que inteligente; e muita 
intilijenti; f6rti bai ku inteligente; forte vai ida e vinda; que tamanha dor 
ben; f6rti kabesa ta com vem; cabei;a esta de cabei;a 
due-m. doer mim 
Denti tudu Denti tudo?; enjeitar Dentes completamente 
djongornidu; ndjutu morre r,? near sobrepostos; morre quern nao se 
mori, ferferi fi ka contenta com pouco 
El e fututu si mai; si bu Ele? sua mai; se vos nunca E muito parecido com a mae; 
ka fika, subi riba, bu ficar, subir arriba, vos pilar se nao quiseres assim, 
pila na txon no chao vai chupar o limao 
E txora txoru Ele chorar choro Chorou muito e com sentimento 
Aqui vemos que as duas linguas analisam e organizam a realidade de 
forma diferente, ainda que o objectivo seja atingir o mesmo significado ou 
sentido. 
A diferenr;a constatada pode ser na mudanr;a do complemento indi-
recto do portugues para o complemento dirento no CCV (dei um prato de 
comida ao Joao/ N da Djon un pratu di kumida). Sera uma influencia do Pt 
antigo? Sera influencia de uma das linguas ou dialectos africanos? Sera uma 
construr;ao ou reconstrur;ao local? No estadio da nossa investigar;ao, ainda 
nao podemos dar uma resposta. 0 que e certo e que se regista uma especifi-
cidade na estrutura do CCV em elar;ao ao Pt. 
Analisemos algumas das realizar;oes acima referidas: 
Na frase "dja N grandi dja", todo o material linguistico e portugues (ja 
eu grande ja). No entanto, a sintaxe desse material nao tern sentido. E 
um outro caso devedor ou de uma inflencia do portugues antigo, ou de 
linguas africanas originarias. A mim me parece mais uma reconstrur;ao 
local. 
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92 Em "baka ta nbia-bu runhu", parece evidenciar mais um outro caso de 
constru~ao ou reconstru~ao local, onde a partir de uma singeleza estrutural 
e formal se evidencia uma riqueza semaantica complexa e profunda. 0 termo 
"nbia" nao parece ser portugues. Provavelmente sera africano. E uma hip6-
tese a ser confirmada. 
Em "forti txuba forti!; forti minina bunita; forti intilijenti; forti bai ku ben; 
f6rti kabesa ta due-m", a especificidade esta no elemento "f6rti" (o primei-
ro) que e muito diferente do segundo. E um morfema com distribui~ao fixa 
(no principio da frase). Pode estar antes de um substantivo, do adjectivo ou 
de um verbo. Tern a for~a de um adverbio, com ma is do que uma fun~ao. Em 
"f6rti txuba rixu" e forti bai ku ben", tern uma fun~ao quantitava . Em "f6rti 
minina bunita, forti intilijenti", tern um a fun~ao qualitativa . Em "forti kabesa 
ta due-m", a fun~ao e de marcar a intensidade. 
Note-se que no Pt encontramos forte (com o sentido de robusto), perten-
cendo a classe gramatical de adjectivo. Em CCV, existe o sentido adjectival 
quando vem depois do nome (6mi f6rti) e exise o "f6rti", forma adverbial 
(antecedendo o nome ou o verbo), exprimindo a quantidade, a qualida ou a 
intensidade. 
0 "f6rti" adverbial, mesmo que o material seja portugues, o "seu "core 
meaning" OU e africano, OU e de constru~ao local. 
2 .2.5. Constru~ao naforma passiva: No Pt, a forma passiva de uma frase 
assume a seguinte constru~ao: o sujeito da activa passa para agente da pas-
siva; o complemento di recto da activa assume a forma de sujeito aparente; 
o sujeito da activa passa a agente da passiva; o verbo principal tom a a forma 
do participio passado acompanhado de formas do verbo auxiliar "ser". 
Seguindo esta arquitectura, a forma activa "Joao comprou um livro" se 
converte na passiva: "um livro com pr ado pelo Joao". 
No CCV, normalmente, nao se emprega o auxiliar "ser". 0 complemen-
to directo muda de posi~ao e a ora~ao independente, no caso em apre~o, 
tranforama-se numa ora~ao subordinada relativa: "un livru ki Djon kunpra". 
Com menos rendimento funcional, mas admissivel, e a realiza~ao "un livru 
konpradu pa Djon". 
Devemos ainda dizer que em frases como "foi visto 6nti" ou "tinha sido 
visto no ano passado", se traduz, respectivamente, para: "e odjadu 6nti" e "e 
odjada na anu pasadu", fazendo acompanhar o verbo principal das desinen-
cias -du e -da. Decididamente, o emprego do auxiliar "ser", de um grande 
rendimento funcional no PT, e nulo, ou quase nulo no CCV. 
Ouanto a especificidade da forma passiva no CCV, nao se sabe, ainda, 
se se trata de um a influencia antiga do Pt, de uma influencia exercida pelas 
linguas africanas ou se se trata apenas de uma reconstru~ao local. 
E significativa esta afirma~ao do Lang 2009:181: " ... contrairement au 
santiagais qui possede des formes passives marquees par la desinence -du 
... , le verbe wolof ne dispose pas d'une voix passive ... " . 
0 mesmo autor (2009:182) afirma, ainda, que o santiagues possui uma 
forma passiva sintetica, nao admitindo, normalmente, as formas do auxiliar 
"ser", como acontece no Pt . Mais a frente acrescenta: "l'orsqu'il ya rencon-
tre de la desinence --du du passif avec la desinence-ba de l'anteriorite, eles 
fusionnent pour donner la desinence -da . Cette fusion n'a dO se generaliser 
qu'au cours du 19e siecle, etant donne que dans la premiere grammaire du 
creole santiagais, de 1888, Paula Brito donne encore les formes fladuba, 
obiduba" (isto em vez de flada e obida de hoje). 
A realiza~ao de "fladuba" e de "obiduba" no final do seculo XIX atestam que 
a realiza~ao, hoje, de "flada" e de "obida" resultam de uma constru~ao local. 
Oualquer que seja a origem da forma passiva no CCV, uma coisa e certa : 
trata-se de uma das muitas especificidades que, juntamente com o "core 
meaning", com a morfologia do genera e do numero, bem como a arquitec-
tura verbal, diferenciam e autonomizam o CCV em rela~ao ao Pt . 
2.2.6. Forma Negativa com Predicado Nominal 
Em frases negativas em que o predicado e nominal, introduzido pelo ver-
bo "ser", em portugues, o uso da forma verbal e facultativo em CCV, sendo 
obrigat6rio no Pt. : 
CCV1 CCV 2 (facultativo) Pt. (obrigat6rio) 
N ka riku N ka e riku Nao sou rico 
N Ka'ra (esta forma tera N ka era ri ku Nao era rico 
provindo, possivelmente, 
de ka +era) 
Nhos ka intilijenti Nhos ka e intilijenti Nao sao inteligentes 
Eska dodu Eska e dodu Nao sao doidos 
Es ka'ra dodo Eska ear Nao era doido 
A forma sintetica e uma especificidade do CCV. Segundo Baptista 
(2006:112), "copulaless predicates in copular constructions are inexitant in 
Potuguese but common in wolof". lsto leva-nos a concluir, com grande proba-
bilidade, que na constru~ao sintetica do CCV ha uma influencia africana. 
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94 3. 0 contacto linguistico ea emergencia de um CCV de 
2a gera~ao 
Seo CCV da primeira gerai;ao nasceu na ilha de Santiago, mais precisa-
mente na Cidade da Ribeira Grande, a partir da segunda metade do seculo 
XV, num contexto onde havia a preseni;a apenas da lingua portuguesa, fala-
da e compreendida pelos armadores, e da5 linguas etnicas, faladas e com-
preendida pelos escravos da mesma etnia, o CCV da segunda gerai;ao nasce 
num contexto social e linguistico, com algumas difereni;as. 
No Fogo, onde o CCV de 2a gerai;ao se aproxima muito do da 1a gera-
i;ao, o processo iniciou a parti de 1471, segundo Bale no 1991: 131. De acordo, 
ainda, com Carreira (1972:286), o povoamento fez-se, nas duas ilhas, com 
"brancos, nobres e plebeus, degredados e escravos pretos". 0 mesmo 
historiador salienta que o numero de negros era de longe superior ao dos 
brancos. E o mesmo a dizer que " ... em 1582, para 13.700 escravos havia em 
Santiago e no Fogo talvez uma centena de bran cos". 
Desta informai;ao, ficamos a saber tres coisas importantes: 1) que o 
povoamento do Fogo foi antes de 1582 (lembre-se que o de Santiago foi a 
partir de 1462) . 2) que as classes sociais desse povoamento eram brancos, 
nobres, plebeus, degredados e escravos; 3) que o numero de branco era re-
sidual relativamente ao numero de escravos. Ha uma outra informai;ao que 
o historiador nao diz, mas que o conhecimento da hist6ria de Cabo Verde 
nos confirma: em 1582 o dominio espanhol em Cabo Verde, que se prolon-
gou ate 1640, ia ja no seu segundo ano. lsto significa a entrada em cena de 
uma outra lingua, o espanhol, para alem do portugues e das linguas etnicas 
dos escravos. 
As condii;oes de formai;ao desse crioulo de 2a gerai;ao eram muito 
semelhantes aos do CCV da 1a gerai;ao. Esta e, provavelmente, uma das 
razoes porque as duas expressoes sao muito parecidas. 
Apesar de tudo ha algumas especificidades decorrentes, possivelmente, 
do contexto geografico e hist6rico, do numero e da procedencia das classes 
sociais que povoaram a ilha. 
As difereni;as sao sobretudo de cariz fonetico e lexical (Raimundo Lopes, 
20134): 
•A pronuncia de "au", la onde em Santiago se pronuncia "on": "kurasau 
" (F); "kurason" (St); 
•A silaba t6nica nos verbos regulares na ultima silaba e nao na penultima 
4. LOPES Raimundo Tavares, 20131 Descric;ao lsocr6nica Contrastiva das Estruturas das 
Variedades do Cabo-Verdiano do Fogo e de Santiago, disserta~ao de Mestrado, Uni-CV. 
como em Santiago: "kume, studa, finji (F); "kume, studa, fingi" (St); 
•A oralizai;ao do "n" do pronome pessoal sujeito da primeira pessoa do 
plural: "du kre"(F); "nu kre" (St); 
•A conversao do "I" em "r"em algumas palavras como: "b6rsa, pranta, 
parmanhan, sarta, fra, argen, argun, artu (F); "bolsa, planta, palmanhan, 
salta, fla, algen, algun altu (St); 
• A sonorizai;ao de alguns "s" intervocalicos em "z": kaza, kaza, koze, 
kuzinha, kuzinha, raza (F); "kasa, kasa, kose, kusinha, kusinha, rasa" (St); 
Algumas diferni;as lexicais apontadas por Raimundo Lopes: 
Fogo Santiago Portugues 
agua reg a regar 
aguadu regadu irrigado 
andasu barriga baxu diarreia 
arbisa notfcia nova 
aru asnu as no 
bizia spreta Vigia r, espreitar 
da tr6ba da prujufs Causar prejuiso 
As difereni;as apontadas por Raimundo Lopes sao significativas. Como 
atras disse, as razoes dessas difereni;as se podem explicar, possivelmente, 
pelo contexto geografico, pelo isolamento da ilha, pelas classes que povo-
aram a ilha e respectiva percentagem, pelas linguas em preseni;a, incluindo 
o espanhol e o ingles americano dos emigrantes, a partir do seculo XIX. A re-
construi;ao local, com base nos diversos materiais linguisticos provenientes 
das mais diversas origens, e uma outra possibilidade. 
Pela tez da populai;ao e pelo numero de sobrados existentes na ilha, 
somos levados a concluir que o contingente de brancos, que ai viviam, em 
termos percentuais, deveria ser superior ao de Santiago. A maior aproxima-
i;ao da expressao do Fogo dado portugues, na fonetica, podera ter explica-
i;ao numa preseni;a maier, em termos percentuais, de brancos na ilha. 
Como CCV de 2a gerai;ao seriam tambem as expressoes formadas a 
partir de meados seculo XVI, no Maio e na Brava, e a partir do seculo XVII 
na Boavista, em Santo Antao e em S. Nicolau (Carreira, 1972:339; Baleno, 
1991:146). As caracteristicas do contacto de linguas nessas paragens devera 
ser objecto de um outro estudo ou entao do alargamento e aprofundamen-
to do presente estudo no futuro . 
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4. Particularidades Estruturais e Lexicais de um CCV de 
3a Gera~ao 
1l Os estudos nao abundam a volta desta questao. Varnes tentar levantar 
c: 
~ apenas a ponta do veu, na expectativa que esse estudo vira a ser feito por 
um especialista informado e conhecedor da materia. 
Ouisemos considerar a expressao de S.Vicente como um CCV de 3a gera-
c;ao pelas seguintes raz6es: 
• 0 processo que conduziu a formac;ao dessa expressao lingufstica se ini-
cia em finais do seculo XVIII e prindpios do seculo XIX. Segundo Silva, 
2004:88, "Ate os meados do seculo XIX, os progresses conseguidos no 
povoamento [de S. Vicente] sao parcos"; 
• A expressao lingufstica que na ilha do Porto Grande ganha forma e 
contornos espedficos e devedora dos CCV de primeira e de 2a gerac;ao 
formados em Santiago, no Fogo, em Santo Antao, em S. Nicolau e na 
Boavista; 
• A natureza desse povoamento tardio podera tambem explicar as espe-
cificidade dessa expressao. E que, no final do seculo XVIII, o crioulo ja era 
lingua materna dos mestic;os, em todas as ii has da 1a e 2a gerac;ao do CCV; 
• Por entre as classes que povoaram a ilha havia brancos, em numero redu-
zido, mas havia sobretudo mestic;os, um born numero de escravos foros e 
muito poucos escravos de condic;ao. E isto porque, com a decadencia da 
Cidade Velha, na primeira decada do seculo XVII; com as fomes dclicas 
que assolavam as ilhas e dizimavam as populac;oes; com o aumento da 
pobreza, inclusivamente dos patr6es, a carta de alforria era uma safda 
para quern nao podia alimentar os seus escravos. Alem disso, os ataques 
dos piratas e dos escravos fuj6es - os ta is fugitives, chamados de vadios, 
porque atacavam os interesses dos patr6es, na calada da noite, por nao 
I hes reconhecerem autoridade e legitimidade de dominac;ao- iam minar 
a autoridade e o poderio econ6mico 'dos brancos. As cartas de alforria, 
nem sempre foram uma dadiva. Foram tambem urn a imposic;ao; 
• S. Vicente ganhou com as cartas de alforrias concedidas nas outras 
ii has, mas tambem com as operac;oes econ6micas do Porto Grandee das 
companhias inglesas que se af se instalaram nos a nos 50 de 1900; 
• A situac;ao econ6mica da ilha atraiu a emigrac;ao interna das outras 
ilhas. Num laborat6rio com a presenc;a de alguns brancos de varias na-
cionalidades, de um numero consideravel de mestic;os, de um ou outro 
negro, urn a expressao linguf stica devedora do CCV da 1a e da 2a gerac;ao 
foi acontecendo, ate ganhar a especificidade que hoje tern . 
Vejamos algumas dessas especificidades: 
•A nivel fonetico, a termina~ao "au" coabita com "on" ( kurasau/kurason; 
pau/pon; mau/mon); 
•A nivel fonetico, ainda, o "i" final passou a "e" mu do (penti/pente); o "s" 
intervocalico passou a "z", co mo no Pt (kasa/kaza); o "s" de silabas implo-
sivas passaram a soar m (pista/pifta); 0 "u" final", sobretudo de palavras 
graves, passou a "e"mude (tudu/tude); o "x", em alguns caso, passou a 
"j"(oxi/aoje); o "b", em alguns cases passou a "v" (baka/vaka); o "dj", em 
alguns casos passou a "j" (djanta/janta); 
•A nivel lexical, termos de origem africana sao rares ou, praticamente, 
inexistentes. Para alem da expressiva influencia portuguesa, os ingleses 
de ixaram marcas da sua lingua em S.Vicente: "weekend, boizin, br6da, 
naisi, fi ling, golfe ... ". 
•A nivel verbal, a transforma~ao e significativa e algumas estruturas do 
Sv. se aproximam do portugues. E assim que, por exemplo, todos os ver-
bos regulares, de movimento, sao agudos ea estrutura do imperfe ito do 
indicative, do mais-que-perfeito, do condicional se aproximam da estru-
tura do Pt. Ex: "keme", em vez de "kume"; "sabia", em vez de "sabeba"; 
"tinha kemide", em vez de "kumeba"; "seria", em vez de "ta serba". 
Existe ainda uma significativa diferencia~ao de actualizadores verbais 
entre Santiago e S. Vicente: a) "sa ta/ti ta ( St: N sa ta kume; Sv: N ti ta 
keme; Pt : estou a comer); b) ta ... ba/ tava ou ta (St: N ta kumeba; Sv: N 
tava keme ou N ta keme; Pt: comia); c) ba5/ forma do preterite imperfeito 
do portugues (St: N sabeba; Sv: N sabia; Pt: sabia); d) ba6/tinha + participio 
passado (St: N kumeba na anu pasadu; Sv: N tinha kemide na 6ne pas6de; 
Pt: tinha comido o mil ho no ano passado); e) ... du/jente (St: kumedu tudu; 
Sv: jente keme tude; Pt: a gente comeu tudo); f) ... da/ jente tinha + par-
tidpio passado do verbo (St : kumeda midju na anu pasadu; Sv: jente tinha 
kemide midje na 6ne pas6de; Pt : a gente t inha comido o mil ho no a·no pas-
sado), g) al /a-de (St: Nhordes al da-nu txuba; Sv: Deus a-de da-nos txuva; 
Pt: Deus ha-de nos dar a chuva); g) dja ... dja / ja ... kaba de (St: dja N kume 
dja; Sv: Ja N kaba grinha-sin de keme; acabei, mesmo agora, de comer). 
A hist6ria do povoamento, o contexto social, econ6mico e geografico, a 
grande mobilidade socia l de nacionais e de estrangeiros de varias naciona-
lidades, bem como as componentes linguisticas que entraram na forma~ao 
na variedade de 5. Vicente (um CCV de 3a gera~ao), explicam as mudan~as 
5. Quando usado com verbo de estado, indicando o imperfeito do indicative. 
6. Quando usado com verbo de movimento, indicando o passado anterior ou o mais-que -
-perfeito. 
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98 havidas e em curso. Se e certo que a variedade de S. Vicente ainda nao al-
canc;ou a estabilidade e autonomia da de Santiago que e mais antiga, em 
quase quatro seculos (Silva, 2004:88), acreditamos que essa autonomia ja 
esta em processo e ela representara, seguramente, uma riqueza, no ambito 
da unidade e da diversidade linguisticas do pals . 
Praia, Jun ho de 2014 
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Abstract: 
Contrary to widely held assumptions about Cape Verdean immigrants in the US - based 
on oral folklore and early historiography - the population was never "confused" about 
their collective identity. Individuals and groups of Cape Verdeans wrestled with US ra-
cial ideology just as they struggled to make new lives for themselves and their families 
abroad. The men and women confronted African-American or "black" identity politics 
from the moment of their arrivals upon these shores, and chose very deliberate strate-
gies for building community, re-inventing their lives and creating pathways for survival 
and resistance. One exceptional tool for providing others with a window into this com-
plex history is oral history. Th is. article explores the experience of one Cape Verdean ac-
tivist during what I'm calling the era of revolutions - twenty odd years when the US Civil 
Rights Movement reached its peak and worldwide Pan '.African revolutions took place in 
countries throughout the African Diaspora including Cape Verde. Through the oral his-
tory of Salah Matteos, readers will (1) better understand modern Cape Ve rdean American 
history, in other words, the world that many Cape Verdean Americans navigated during 
these critical years; (2) the reactions to and roles of Cape Verdean Americans in the US 
Civil Rights and Black Power/Black Arts struggles; (3) the reactions to and roles of US-based 
Cape Verdeans in the Cabral-led war for Cape Verdean/Guinean independence; and (4) 
the contributions of Amilcar Cabral to the evolution of "black" politics and African-American 
identity. 
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102 " ... Ami/car et present dans /es memoires. Lorsque Lucette Cabral, ta belle-soeur, 
bien des annees plus tard, a dit a Nelson Mandela, en matiere d'hommage, au len-
demain de /'apartheid: 
- You are the best. Ce dernier a simplement repondu: - No, there is Cabral. 
Gerard Chaliand, La Pointe Du Couteau; Un apprentissage du monde 
"The evolution of the word negro from colored, to black, to African represents a 
progression of self-awareness. As a free people, we have a responsibility to educate 
ourselves and rediscover our Identities. Knowledge of self is the key to unlocking 
the door to the future." 
Richa rd B. Moore, The Name "Negro": It 's Origin & Evil Use 
"Black males who refuse categorization are rare, for the price of visibility in the 
contemporary world of white supremacy is that black identity be de.fined in relation 
to the stereotype whether by embodying it or seeking to be other than it. .. Negative 
stereotypes about the nature of black masculinity continue to over-determine the 
identities black males are allowed to fashion for themselves." 
bell hooks, We Real Cool 
Contrary to widely held assumptions about Cape Verdean immigrants in 
the US - based on oral folklore and early historiography - the population 
was never "confused" about their collective identity. Individuals and groups 
of Cape Verdeans wrestled with US racial ideology just as they struggled 
to make new lives for themselves and their families abroad. The men and 
women confronted African-American or "black" identity politics from the 
moment of their arrivals upon these shores, and chose very deliberate strate-
gies for building community, re-inventing their lives and creating pathways 
for survival and resistance. There is no better tool for providing others with 
a window into this complex history than oral history, firsthand accounts of 
Cape Verdeans themselves whose lived experiences give voice to the dilem-
mas faced when and if "blackness" was assumed or negotiated. This article 
explores the experience of one Cape Verdean activist during what I'm cal ling 
the era of revolutions - twenty odd years when the US Civil Rights Move-
ment reached its peak and Pan-African revolutions took place in countries 
throughout the African continent and its Diaspora including Cape Verde. 
Through this account of the experiences of Salah Matteos, readers will (1) 
better understand modern Cape Verdean American history, in other words, 
the world that many Cape Verdean Americans navigated during these criti-
cal years; (2) the reactions to and roles of Cape Verdean Americans in the US 
Civil Rights and Black Power/Black Arts struggles; (3) the reactions to and 
roles of US-based Cape Verdeans in the Cabral-led war for Cape Verdean/ 
Guinean independence; and (4) the contributions of Amilcar Cabral to the 
evolution of "black" politics and African-American identity. 
This essay is grounded in three areas of study - African Diaspora 
studies, African-American history and Cape Verde an studies. By attempting 
to borrow and blend theory and markers from each, it makes significant in-
terventions and contributions to all three. For instance, within the context 
of African Diaspora studies, the population of Cape Verdeans in the US (or 
elsewhere) is considered but not always given the attention it deserves -
rather, more often, Cape Verde and its diaspora are examined strictly as part 
of the Lusophone world or as a unique case altogether. Second, in the field of 
African-American history, works that look at "black" immigrants have rare-
ly, fully explored the Cape Verdean case; Cape Verde an immigration is often 
considered within the fields of immigration or ethnicity studies, not neces-
sarily through the lens of critical (race) theory, cultural studies or critiques of 
racial essentialism. Finally, within the field of Cape Verdean studies, arguably, 
there is a lag with regards to historical considerations of Cape Verde and 
Cape Verdeans' importance to US history (beyond the Trans-Atlantic Slave 
Trade and whaling, cranberries, etc.) and Ca bra l's importance to US African-
-American racial ideology is- as yet-largely unexplored.1 
What was the meaning of Cape Verde and Caboverdianidade to US born 
Cape Verdeans during this time period? What was the meaning of blackness 
for immigrants of African descent? What has it meant/ does it mean to be 
"black" in an immigrant, particularly Cape Verdean body (if one is pheno-
typically characterized as "black" or even if not)? And what did it mean to 
be "black" and Cape Verdean during a critical historical moment in the evo-
lution of black consciousness and the simultaneous transformation of the 
Cape Verdean state and nationality, 1955-1975. All of this occurring against 
the backdrop of international revolutions; here I am most concerned with 
1. Here I am referring to the following examples within African Diaspora studies: Davies, 
Mazrui & Okpewho (1999), Hine & Mcleod (2000), the Encyclopedia of the African Dias-
pora (2008) edited by Carole Boyce Davies, and works such as The New African Diaspora 
(2009) edited by Isidore Okpewho & Nkiru Nzegwu. Within Cape Verdean Studies, there 
is the forthcoming works of Carla Martin (Anthropology, Linquistics and African-Ameri-
can Studies) and Terza Lima-Neves (Political Science) which will help to change this and 
make significant contributions to our expanding understanding of the phenomenon of 
diaspora within the Cape Verdean world. Few monographs within African-American 
historyfstudies have included or explored Cape Verdeans. Three studies of "black" im-
migrants that are often consulted are : Caribbean New York (1992) by Philip Kasinitz, The 
Other African-Americans (2007) by editors Yoku Shaw-Taylor and Steven A. Tuch, and 




















104 those related principally to the Pan-African liberation movement (of course, 
there are complex linkages between most if not all). These are among the 
questions explored here. In addition, the role of gender in the construction 
of revolutionary identity- in specific, (black) masculinity and perhaps Cape 
Verdean gender politics- is considered. 
The oral history of Salah Matteos demonstrates how Cape Verdean iden-
tity (nationality) was born out of the fire of revolutions on all sides of the 
Atlantic during the nearly forty years between Claridade and independence 
(and for Matteos, during the twenty years in focus here - 1955 to 1975). 
Matteos's testimony invites us to explore many themes at the heart of Cape 
Verdean studies, namely multiple subjectivities or identity and hybridity, the 
immigrant relationship to homeland, cross-generational/cross-cultural ties, 
and other tropes. Perhaps most importantly, his account begs further explo-
ration of AmilcarCabral's impact upon the US Civil Rights struggle and Black 
Liberation Movements worldwide. During the period explored in this piece, 
it is curious to consider Cabral's impact, upon an emerging sense of "Black-
ness11 in the US, rooted in black power ideologies grounded in the interna-
tionalism of the era. Cabralism (a term coined by Cabral biographer/film-
maker Valerio Lopes) served as a powerful catalyst in these movements.' 
As the above epitaph by Gerard Chaliand says, Mandela suggested Cabral 
was 'the best' in the pantheon of revolutionary Pan-Africanists. Arguably, 
Cabralist thinking liberated the liberators, and ultimately freed the then 
Portuguese colonials living in the US to name themselves "Cape Verdeans11 
or any other names they would choose in Civil Rights era America. 
As many scholars of The Souls of Black Folk by W. E. B. DuBois have sum-
marized, the classic monograph brings to life the theme of race as individual 
and collective journey - revealing the political color line and the personal 
one. Take, for instance, the following passage from the 1903 book: 
To the tired climbers, the horizon was ever dark, the mists were often cold, the 
Canaan was always dim and far away. If, however, the vistas disclosed as yet no 
goal, no resting-place, little but flattery and criticism, the journey at least gave 
leisure for reflection and self-examination; it changed the child of Emancipation 
2. Cabralista, Part I, Documentary by Director Valerio Lopes (2011). Lopes wrote, produced 
and directed this first in what will be a trilogy documentary-biography on Amilcar Cabral. 
In the film, he asserts that Africans (and supportive others) should promote the ideolo-
gies of Cabral as "Ca bra lists" and students of "Cabral ism" and in this way, in naming, they 
will promote the process of recognizing and giving power to African heroes and ideas 
rather than consistently reifying Western thinkers and philosophies as somehow superior. 
I document the experiences of Salah Matteos - himself a Ca bra list- as a Cabralist histo-
rian engaging in this very process. 
to the youth with dawning self-consciousness, self-realization, self-respect. In 
those somber forests of his striving his own soul rose before him, and he saw 
in himself some faint revelation of his power, of his mission. He began to have 
a dim feeling that, to attain his place in the world, he must be himself, and not 
another.3 
DuBois powerfully calls our attention to the importance of the journey 
itself - not the destination - illustrating the value in self-exploration and 
soulful awakening. His words can also be linked to bell hooks' assertion that 
negative misconceptions of blackness "overdetermine" black (male) identi-
ties (and arguably all so-called black identities in the US). Ultimately, in or-
der for one to escape that trap, one "must be himself," as DuBois harkens, 
"and not another." Cape Verdeans in twentieth century US understood that . 
Salah Matteos is a second generation Cape Verdean American activist/ 
Cabralist, who was one of a limited number of American-born activists to 
go to Cape Verde or Guinea Bissau during the war for independence. Matteos 
traveled to Guinea Bissau in an attempt to fight in the Cabral -led armed 
struggle. His story begins with his roots in the south shore of Massachusetts. 
The life history provides a narrative about one man's search for self, and 
attempt to reconcile various aspects of his sociopolitical identity. Those final 
phrases of the DuBois passage above could be taken as metaphor for the era 
of revolutions that set the stage for Salah Matteos's story. Herein, we wit-
ness the collective striving of nations being born. In Luse-Africa, a Cabral-
-led army of revolutionaries united some thirty tribes in Guinea and people 
across the ten islands of Cape Verde to overcome the Portuguese. In the pro-
cess, individual sons and daughters of Cape Verde in the US (and elsewhere) 
began to find their places in the world and to assert themselves politically 
and culturally. However, in order to fully understand the "place" and evolu-
tion of Matteos and other Cape Verdeans, it is necessary to rehearse a bit 
of the history of the archipelago in relation to the US New England region 
where our story takes place, and the wider global context within which the 
story unfolds. 
The New England Cape Verdean Context 
The first significant groups of Cape Verdean immigrants came to the 
United States in the period immediately after Reconstruction, at the height 
3. DuBois, W.E.B., The Souls of Black Folk, Edited with an Introduction by David W. Blight & 
Robert Gooding-Williams. Boston & New York: Bedford/St. Martin's, 1997. 
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106 of the mid 19th century (1850s). These years have been characterized as 
some of the lowest and darkest within US African-American history due to 
the "Jim Crow" system of sharecropping and racial segregation, widespread 
racial terrorism (in the form of lynching), and laws that disfranchised and 
oppressed black people at every turn. Racial politics aside, it is necessary 
to emphasize the fact that relationships between Cape Verdeans and North 
Americans began way before the first immigrants landed on New England 
(mainly Massachusetts, Connecticut and Rhode Island) shores. The inter-
actions started during the final years of the 17th century and 18th century 
slave trade when wealthy New Englanders participated in and benefited 
from human trafficking. We know that the archipelago was a crucial point 
used during the trade that essentially allowed for the birth of the modern 
world based on the slave economy. Interactions between North Americans 
and Cape Verdeans continued in the seas, long after the slave trade, when 
Nantucket whalers traveled therein the 1750s for exploratory maritime jour-
neys, often negotiating with skilled Cape Verde an fishermen and eventually 
bringing them aboard. The fact that these interactions started on the 
Atlantic seas and in transition between the islands themselves and US ports 
is an appropriate symbol for how fluid Cape Verdeans' interactions with New 
Englanders were and how flexible their collective (and individual) places -
and identities - have been within American society. 
Those pioneering Cape Verdean immigrants came in low numbers rela-
tive to the population of the islands and compared with other immigrants 
from the African Diaspora (namely various Caribbean migrants, such as 
Jamaicans or Barbadians) who arrived during the same period. According 
to the Cape Verdean historian Antonio Carreira, the first voluntary emigra-
tions from Cape Verde were in small groups of all men. In 1890, the Cape 
Verdean population was numbered at 130,000. It reached 147,000 by the 
turn of the twentieth century. Between 1891and1900, there were just 2,340 
Cape Verdean immigrants that came into the US (concentrated in New 
England states), 8.5% of all immigrants of Portuguese origin. The immigrants 
traveled in groups of about 140-398 per year. 4 The total black or "colored" 
population in New England states in 1900 was also limited. This was due to 
the fact that ninety percent of blacks lived in the US south at this time. There 
were 35,582 blacks in Massachusetts at the turn of the century and less than 
10,000 blacks in the state of Rhode Island . Due to ambiguities in the federal 
census, and especially in records of Cape Verdeans at the time, it is difficult 
to estimate what percentage of the black population was Cape Verdean - if 
4. Immigration Statistics from: Antonio Carreira, The People of the Cape Verde Islands: Exploi-
tation and Emigration, Marilyn Halter, Between Race and Ethnicity 
the immigrants were considered/included in the black population count at all.5 
For instance, of the total black population of Massachusetts and Rhode Island, 
Caribbean immigrants were only counted for Massachusetts, estimated to 
be a little over1,ooo out of 35,582 people-a minimal percentage of the whole 
overall . This points to a need for scholars to reconsider the importance of 
ethnicity in the archival record, with regards to how we use specificity in our 
historical data, and how to assess the "meaning of blackness" across space 
and time, for these and similar multiracial/ multinational communities. 
Compared with the many groups of immigrants to enter the US from 
European countries, Cape Verdeans had little representation up until the 
time where this paper is concerned (1950s) . However, the group did make 
an important impact on the history of the state. Again, a comparative note 
is offered relating the population of immigrants from Cape Verde with those 
from Caribbean islands. Nearly 15,000 immigrants came to Massachusetts 
from countries such as Barbados, Jamaica and Antigua throughout the first 
half of the twentieth century. Consider the numbers for two census years; 
there were 2,877 West Indians in Boston alone in 1920 and that number 
grew to 51000 by 19506 . In 1920, blacks made up only 5% of the state's total 
population (4 million); there were 16,350 blacks in the city of Boston alone 
- a third were of Caribbean descent. By comparison, we would only able to 
count any significant numbers of Cape Verdeans if we include the entire re-
gion . There were nearly 9,000 Cape Verdean immigrants that came into the 
region, between 1891 and 1910. The numbers of Cape Verdeans in various 
individual cities and towns were in the hundreds; most were concentrated in 
New Bedford, Providence and the Cape Cod area at this time . Nevertheless, 
the immigrants from the African Diaspora made their presence felt through 
contributions to the cultural diversity of New England states, as workers in 
the New England labor market, for example in construction of state high-
ways, bridges and railroads, through work as domestics, and as day laborers 
in the states' agricultural industry (particularly cranberry and strawberry 
harvesting) among other things. 
5. For example, according to Richard Lobban, author of Cape Verde: Criou/o Colony to In-
dependent Nation (Westview Press, 1995), "[i]rregular record keeping, clandestine depar-
tures and arrivals, and extensive return migration" are all factors that have contributed 
to difficulty enumerating the Cape Verdean population; I would add to that phenotypic 
diversity that would have led to various and inconsistent categorizations among immi-
gration and census record ings historically. In addition, until the independence of (newly 
named) Cape Verde in 1975, its people were citizens of Portugal and often listed as, and/ 
or self-identified as such. 
6. Violet Mary-Ann Johnson, The Migration Experience: Social ad Economic Adjustment of 
British West Indian Immigrants in Boston, 1915-19501 Ph .D. Dissertation. December 1992, 
Boston College - Department of History 
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108 Most of the early Cape Verdean immigrants were men as discussed 
previously. They entered the New England maritime economy when they 
boarded Nantucket and New Bedford ships to work on the sea in whaling 
and other types of fishing. They fled famines that were plaguing Cape Verde 
intermittently throughout those years and for over half of the twentieth 
century; they also fled the fascist Portuguese colonial conditions which had 
left the islands impoverished and the people oppressed and resource-poor. 
The gender ratio among the earliest migrants clearly suggests the implica-
tions of gender and the ways that women's opportunities for mobility and 
access, in the processes of immigration and formation of diaspora, were 
very limited. In addition, as we examine gender relations within migrant 
communities, we can better understand individual and family histories and 
thus cultural dynamics in diaspora as well.7When these mostly male pioneers 
settled down and became accustomed to the new homeland, they sent for 
their wives and sometimes their children as well. Turn of the century (1900) 
census records provide insight into these patterns. For instance, one family 
documented as living in Harwic~, Massachusetts (a small town on Cape Cod 
with a long history of a presence of Cape Verdeans) had different years of 
arrival into the country/state in accordance with the general trend. The head 
of household, father Lewis Noons (Nunes) arrived in 1874 and his wife Mary 
arrived in 1892. His six children were all born in Massachusetts afterthe time 
when he and his wife were reunited. The family's census entries reinforce the 
aforementioned ambiguities in records of Cape Verdeans. All are listed as 
"Black" - Lewis as Black Male, Mary as Black Female - and their birthplaces 
are listed as Portugal and/or Brava.8 
With such apparent discrepancies and the differences in recorded birth-
places, and racial classifications, many of the early migrants may have gone 
unnoticed by scholars not interested in Lusophone immigrants, and certainly 
may have been left out of secondary sources about African Americans based 
on these kinds of scant records. The nearly twenty-year lapse between when 
Mr. Nunes arrived in the US, and when his wife arrived, also indicates com-
plexities in the task of documenting the experiences and cultural histories 
of those in the Cape Verdean Diaspora. Bibi Bakare-Yusuf discusses these 
matters and the psychological and emotional aspects of diasporicity in her 
article "Rethinking diasporicity: embodiment, emotion, and the displaced 
7. Questions of gender polit ics have been researched and documented by scholars within 
Cape Verdean studies such as Deirdre Meintel, Terza Lima-Neves, Kesha Fikes, Carla Martin 
and Stephanie Urdang . 
8 . Pilgrim, Aminah. "Free Men Name Themselves: Cape Verdeans in Massachusetts Negoti-
ate Race, 1900-1980" Dissertation, Rutgers University, 2008 . 
origin." She states, "diasporicity is at work in every gesture and movement 
of diasporic being ... it concerns the lived experience of embodied beings 
and bodily practices which have been (actual or by association) 'rooted' in a 
place, and which by being uprooted and re-routed to another place produce 
a sort of dis-positioning and re-positioning."9 
The Nunes family, like the family of Salah Matteos, faced the difficulty of 
negotiating the pain of having been uprooted, separated from loved ones 
and/or reunited, and as is discussed in Matteos's testimony, separated again 
(young Salah from his parents during his childhood) within the host-land 
due to economic pressures and other life dilemmas. These patterns give 
us insight into the complexities of the Cape Verdean American experience. 
These and other oral histories similarly shed light on the phenomenon of di-
aspora as process and the aspect of the Cape Verdean Diaspora, which I have 
described elsewhere, being made up "overlapping diasporas" (a term coined 
by Earl Lewis), having multiple points of origin and settlement, and consis-
tently moving communities, with multiple identities and subjectivities that 
themselves shift according to time and place.10 This point will be significant 
for understanding Sal ah Matteos's movements later on. 
In the first half of the twentieth century, most Cape Verdean migrants 
came from either Fogo or Brava (with few exceptions) and, as is typical of 
many immigrant groups, settled in enclav.e communities that were within 
yet apart from whites or any other groups. Therein they found obvious sup-
port and security while negotiating the barriers created by language and 
cultural differences. Nevertheless, they faced extreme poverty, exclusion 
on the basis of race and foreign origin, as well as all other difficulties that 
emerge in immigration processes. 11 The places where Cape Verdeans cre-
ated these isolated settlements spanned the Northeast region, from Massa-
chusetts to New York, including the following cities in Massachusetts: Nan-
tucket, Wareham and Onset, Carver, Falmouth, Harwich, New Bedford and 
Boston, Providence, RI, Norwich and Hartford, Connecticut, and Brook-
lyn, New York . Salah Matteos's family was a part of the isolated, rural mi-
lieu of Cape Cod and environs. He mentions being raised between the Cape 
Verdean villages of Wareham, MA and Marion/ Mattapoisett, MA (small, 
neighboring towns), before he moved to Roxbury, MA (part of Malcolm 
9. Bakare-Yusuf, Bibi. "Rethinking diasporicity : embodiment, emotion, and the displaced 
origin," Africana and Black Diaspora 1 (July 2008). 
10. Lewis, Earl. "To Turn as on a Pivot: Writing African-Americans into a History of Overlap-
ping Diasporas." American Historical Review 100 (1995): 765-787; Butler, Kim . "Defining 
Diaspora, Refining a Discourse," Diaspora 10:2 (2001) . See also Pilgrim dissertation. 
11. Antonio Carreira, The People of the Cape Verde Islands: Exploitation and Emigration (Lis-
















110 X's "black" and West Indian 194o's Boston). He states emphatically "I grew 
up in Kriolu-ville. And my first language was Kriolu." He continues, describing 
the importance elders placed upon maintaining language and traditions 
(such as giving younger ones blessings/ benson) and keeping the collective 
memory of the islands alive through storytelling.12 This illustrates the impor-
tance of place in relation to identity and diasporic subjectivity.13 The larger 
story of Cape Verdean immigration, and the internal US migrations of indi-
viduals like Salah illustrate the "overlapping" aspect of this Diaspora, and 
point to the significance of the theme at the beginning of this paper, that of 
the personal and collective journey and the overall theme of the meaning of 
blackness and the agency expressed by those who defined themselves on 
their own terms. 
If we take for granted that movement affects identity, and we consider 
the ontological condition of blackness (Bakare-Yusuf 148), the fact of Cape 
Verdeans' voluntary immigration (a term with weighted implications given 
the conditions which forced movement) and their knowing their homeland, 
complicates their multiple subjectivities in very interesting ways. Going 
back home was always a pressing matter for immigrants from Cape Verde, 
known to many as the first, voluntary migrants to the US from Africa. This 
is a point that cannot be understated in discussing the significance of black 
identity, for it raises questions around the known and unknown homeland -
and the identity/race/socio-cultural place that is ascribed versus chosen (or 
imagined) on one's own .14 Many of the initial Kriolu migrants kept the idea of 
returning home in the front of their minds; an indication of how fixed in their 
minds their home identity was. This was expressed in myriad ways, nearly 
all traditions that could be preserved were maintained, inkumendas (money 
or gifts sent home, similar to "care packages") were always sent, and the 
celebrated traditional music genres, particularly morna, were played and 
sung frequently.15 Elder residents from Onset and Wareham recalled that 
their indescribable connection to home and the longing their parents or 
grandparents had for loved ones (sodadl) was expressed in the often-sung 
"Morna de Despidida" (Morna of Farewell): 
12. Salah Matteos Oral History, Fairhaven, MA (2011) 
13. On the themes of emotion, origin, and freedom, see Bakare-Yusuf, Bibi (2008) 
14. Here I am thinking of essays in Imagining Home (Verso, 1994) edited by Sidney Lemelle 
and Robin D. G. Kelley. Th is question of "home" - imaginary or real- has powerful impli-
cations in debates over identity. For instance, in today's social media and in everyday life, 
we still witness hotly contested discussions over the tensions between those who cannot 
identify home and ethnic or tribal origin and thus call themselves "just black" and those 
that readily identify (US-born or not) as 
15. "Morna" from English word "mourning" 
Hora de bai (Time of departure) 
Hora de dor (Time of pain) 
DJa-n kre (Would that it/ I already wish or want) 
Pa el ka manche (For it to never dawn) 
De cada bez (For every time) 
Ki-m ta lembra (That I remember it) 
Ma'n kre (I want to) 
Fica y mom~ (Stay/ Lay Down and die) 
Hora de bai 
Hora de dor 
Amor, Dixa-m txora (My love, let me cry) 
Korpu kaptivu (Captive body) 
Bai bo ki e escrabu (Go though, slave) 
'O almu bi bu (The Living soul) 
Ken ki lebabu ... (Who dares carry you away?) 
Si bem e doce, (If coming home is sweet) 
Bai e maguadu (Leaving is bitter) 
Mas, si ka badu, (Yet, if one doesn't leave) 
Ka ta biradu (One will never return) 
The song is still recounted or sung by third or fourth generation Cape 
Verde ans, an indication of its importance. In a sense, forthe so-called "black" 
immigrant - and it is critical to note, for the immigrant of an emerging na-
tion not yet independent in this era of revolutions- not only is movement of 
home a certainty but movement of identity as well; indeed it is one source 
of relief from the pa in of separation. In this way, Cape Verdeans frequently 
manipulated their conditions accord ing to the use of identity politics- often 
through the choice of language spoken, political or religious affiliations, etc. 
- and thus, thei r "blackness" or status as African-Americans is/was never 
fixed. Th is was the case for those from Cape Verde and arguably for many 
other immigrants from the African Diaspora in the US racial context, in spite 
of the fact that they faced institutionalized racism that sought to categorize 
and define them otherwise. The descendants of African slaves in the US-ac-
cording to the "one drop rule" al l those of any traceable African descent or 
the traditionally defined "African-Americans" - always sought alternatives 
to one definition of blackness and collectively resisted that definition, and 
its attendant stereotypes, in transforming their collective 'name' (as Richard 
B. Moore described). "Neo-African-Americans," or "African non-Americans," 
as filmmaker Kobina Aidoo calls newer black immigrants and their descen-
dants (such as Cape Verdeans, Haitians, Nigerians, etc.), maintain their 
ll1 
112 cultural identities and resist over-determinant blackness by similarly 
naming themselves - holding on to the names associated with their coun-
tries of origin . Sal ah Matteos describes this process the following way: 
I think that to use color as an identity is to play into the hands of the racist by this 
color code system. We are an African people and we come from many different 
countries with names such likes of Nigeria, Uganda, Tanzania, Cape Verde, Mo-
rocco, Guinea, Tunisia, etc. Black is not the name of any of the countries. We are 
to be known by the name of the nation we are from . Not by the color.16 
Era of Revolutions: (On one side of the Atlantic, Civil 
Rights Movement/ Anti-colonial war versus the Portu-
guese on other side) 
1955-1975 represents a critical moment for examining the meaning of 
blackness in world history. Salah Matteos came of age and solidified his 
status as one of the leading Cape Verdean American activists in the US 
during this time . 
He describes hi sown revolutionary evolution : "It took a number of years ... 
and then when I came out of the Korean war, they killed Emmett Till. That 
is what spurred me on, was what they did to him ... was gruesome ... I was so 
angry, I was ready to go down south and go to war myself!" The lynching of 
Till is largely understood as the match that lit the fire that became the 195o's 
and 196o's Civil Rights Movement. Matteos continues, describing going to 
an African-American barbershop where he met an African-American who he 
previously knew who had joined the Nation of Islam and changed his name. 
"I was invited to go a meeting ... I was in my 2o's. When I heard Malcolm, I 
was the first one to jump up and was ready to join right then and there." 
Matteos subsequently did join the Nation of Islam and eventually changed 
his own name (from birth name Milton Matthews to Salahuddin or Salah 
Matteos). He speaks about this, and the issue of naming and its significance 
for socio-political identity. He says: 
People were trying to change their names because they felt the names meant 
something ... They would say "Oh ... Milton ... that's a slave name." "I worked very 
hard ... I rose in the ranks very quickly." When I went to New York and Philadel-
phia was where I really got entrenched in the black power movement .. . Stokely 
16 . Salah Matteos Interview w ith Viriato Gon~alves, November 18, 2002 . 
Carmichael and they were talking about black power as opposed to white ... And 113 
that is when I changed my name to Salahuddin (who, in history, had been a war-
rior) .. . But I didn't want to take an African last name, because I knew that I had 
to deal with the Cape Verdeans and I wanted to keep the 'flavor' of the name 
but because we were fighting against Portugal, I didn't want to be written like 
Portuguese or have the Portuguese sound.17 
Here again, the connection between liberation and naming is evident. 
Matteos's narrative brilliantly captures the complex moves - social, cultural, 
political, physical and psychological - that a "black" Cape Verdean immi-
grant (mestizade/mulato by the very nature of the Portuguese colonized, 
African slave history of the archipelago) had to make at this moment. As 
the very meaning of blackness was being developed and pronounced to the 
20th century world, Cape Verdeans such as Sal ah were coming to terms with 
the meanings of "African," Caboverdianidade and blackness as well . Matteos 
mentions Stokely Carmichael's declarations about black power - ideas 
informed by the work of Frantz Fanon and Amilcar Cabral - which, as we 
now know, transformed blacks' consciousness within the US and had serious 
implications the globe over. 
Upon the 195o's world stage, so many crucial turning points were occur-
ring that would give birth to the world we inherited today. They represent 
the world in which Salah Matteos came of age. A brief listing reveals this: 
the Cold War, the Cuban revolution, the Korean War, the ongoing fight for 
Puerto Rican independence, resistance to apartheid South Africa, and the 
backdrop of the Vietnam crisis. Also in the US context, McCarthyism was 
still evident, and the US Civil Rights struggle intensified from which various 
leaders emerged, such as the likes of Fannie Lou Hamer, Harry Belafonte, 
Ella Baker, and Dr. Martin Luther King, Jr. to name a few. There was Middle 
East conflict. And Africa was witnessing revolutionary fire on all corners. 
Libya ga ined its independence in 1951, Egypt became a republic 1953, the 
Algerian war for independence began in 1954 (lasting until 1962), and in 
1956 Morrocco claimed its independence. The same year, Cabral established 
PAIGC and helped launch MPLA. The Portuguese colonial war would last 
from 1963 until independence in 1975, surpassing the assassination of Ca-
bral in 1973. These were critical years in the evolution of the Cape Verdean 
Diaspora in the US and abroad . 
To trace the history of CapeVerdean identity inthe US, it is interesting to sim-
ply rehearse the various names that were imposed upon the immigrants. In the 
17. Salah Matteos Interview with Aminah Pi lgrim ( 2011) 
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114 early waves of emigration, Cape Verdeans were designated as "Portuguese" 
and "Black Portuguese", "Gees," "Black Male(s)" or "Black Female(s)," may-
be born in Portugal, or even "Portuguese Negro." They were listed as white, 
black or mulatto, or given an identity based on the island of most frequent 
origin in the early period such as all of those who were called "Bravas." 
Through it all, Cape Verdeans either identified themselves as Portuguese 
(while under the Portuguese ftag - and even here with many exceptions) 
or Cape Verdean. Indeed, with the Cape Verdean intellectual renaissance 
known as claridade, cultural movements around the kriolu language, and 
eventually the successful fight for independence, gradually a newfound 
sense of national identity as "Cape Verdean" was solidified. 
As one of the founders of the PAIGC Support Committee in the US (a 
mandate from Cabral to mobilize support forthe independence fight), Sal ah 
Matteos (with the late Ray Almeida) made a significant contribution to this 
sense of national identity among Cape Verdeans in North America. This 
sense of nationalist pride was transported all over the Cape Verdean Dias-
pora (as reftected in popular culture) helping others to ascertain who and 
what this unique US immigrant group was. Similarly, Cold War era political 
movements within the wider African Diaspora took hold in Cape Verde and 
the archipelago's intellectuals, literary figures and budding revolutionaries 
were heavily inftuenced by what they learned. For instance, Richard Lobban 
has said: "Given the extent and power of these global movements, it was 
inevitable that the famous 'winds of change' would finally buffet the Cape 
Verde Islands. For those of African origin and self-identity, these move-
ments were telescoped with the rise of the great spokesmen of nationalism, 
socialism, and pan-Africanism such as George Padmore, W.E.B. DuBois, 
Kwame Nkrumah, Sekou Toure, Leopold S. Senghor, Julius Nyerere, Jomo 
Kenyatta, C.L.R. James and Nelson Mandela.18 
In the context of studying Cape Verde and Cape Verdeans in the US 
as part of the African Diaspora, it is of great importance to consider that 
Cape Verdean intellectuals and activists were affected and inftuenced by so 
many of these well known figures from the US, the Caribbean and various 
African nations - all of whom have been studied and recognized for their 
contributions to the Diaspora and to our contemporary understandings of 
race, nation, colonialism and cultural resistance. Yet the work of Cabral and 
his contribution to revolutionary black consciousness - and to the sense of 
black identity that emerged from the BLM in this era - begs greater atten-
tion from scholars. Cabral ism had a profound effect on major figures in the 
18. Richard Lobban, Jr., Cape Verde: Criou/o Colony to Independent Nation (Boulder, CO : 
Westview Press, 1995)1 85. 
BLM of this period - Amiri Baraka (who helped organize Cabral's visits to 
the states), Malcolm X and Stokely Carmichael to name the biggest three -
which speaks to the importance of his work to the meaning of blackness and 
blacks freeing themselves within the US. That said, an exploration of Cape 
Verdeans in the US, as compared with Jamaican, Bajan orTrinidadian (vari -
ous Caribbean) immigrants, with respect to race, nation, general identity 
politics and strategies of cultural adaptation or resistance should be pushed 
further in order to expand the discussion of these issues by presenting a little 
known chapter in the wider story of black America . 
The Cape Verde Islands were liberated (together with Guinea-Bissau) 
from the Portuguese in 1975 after the successful military revolution led by 
Amil car Cabral. Cabral founded the PAIGC (PartidoAfricano da lndependen-
cia da Guine e Cape Verde) in 1956-which waged the more than twenty-
-year fight for independence. Cabra l is the most well known figure to emerge 
from Cape Verdean politics and intellectual life. He offered an argument 
about culture as a determinant of history that is useful for consideration of 
the cultural history of New England and its African Diaspora residents . An 
agronomist, he metaphorically described the process of cultu re shaping his-
tory as be ing similar to the biological processes of planting and flowering. 
He said: "Just as happens with the flower in a plant, in culture there lies the 
capacity (or the responsib ility) forform ing and fertilizing the seedling which 
wi ll assure the continuity of history, at the same time assuring the prospects 
for evolution and progress of the society in question."19 The culture of Cape 
Verdeans in the US armed them with certain seeds for resistance and con-
tinuation of legacies from the archipelago. The social and cultu ral history 
of the African Diaspora is incomplete without broadening the narrative to 
include those underrepresented groups of people of African descent - par-
ticularly those, like Cape Verdeans-that defy our fam iliar categories . 
In terms of understanding black communit ies in the US, and specifically 
African Diaspora cultures of New England, and what Matthew Guterl calls 
the "different notion of racial difference" that emerged in Northeast, this 
story is of great significance. Thus this is an attempt to analyze the cultures 
and experiences of the African Diaspora immigrants, who in essence, planted 
themselves in New England soil, and put down roots - all the while shaping 
the racial and political landscape of these small states and arguably the 
nation overall. These immigrants interacted with various groups of native 
New Englanders, the various ethnic groups, immigrants and other classes 
19. Amilcar Lopes Cabral, "Nat ional Liberation and Culture," Speec h Delivered for the Edu-
ardo Mondla ne Memorial Lecture Series, Syracuse Un iversity, Syracuse, NY. February 20, 















116 present, and all of these cases reveal interesting insights into the diverse 
understandings of identity, race, and sociopolitical movements during the 
twentieth century. In fact, to paraphrase Cabral's words, the culture of race 
relations of New England is at once the fruit of its long history of a rich 
African Diaspora presence (adding to the American Indian and European 
immigrant presences) and the factor that continues to shape its present and 
its future. 
War Internal: The Journey(s) for Personal and Collec-
tive Place/Identity 
Matteos articulates the significance of the journey and process of 
finding one's place and identity, and the internal war (and compromises) 
that this provokes. In one interview, he discussed his activist role(s) in the 
196o's around the time of Malcolm X's assassination - an event that devas-
tated him (as it did most of the black revolutionary world and blacks generally). 
Matteos interacted with Malcolm X on occasion, as a driver and staff person 
and credits Malcolm with introducing him to the writings of Amilcar Cabral, 
an event that changes the trajectory of his life and profoundly shaped his 
identity politics. He states: "I was very much involved in the Black Power 
struggle. No one knew that I was a Cape Verdean. The rest is history."20 This 
is certainly not to suggest that he attempted to deny his Cape Verdean heri-
tage or was somehow disconnected from it. In other testimony, he reflected 
on how much of his childhood upbringing, in the close-knit Cape Verdean 
pockets near Cape Cod, shaped his worldview and at the same time gave 
him different sensibilities. He talks at length: 
Born in New Bedford but raised in the towns ofWareham and Marion up until the 
age of about, I think it was 10or11 years old, I went to live in Boston ... And I went 
to the military but first I went to Little Everett School House in Wareham (a little 
red school house) ... For the most part, it was mostly Cape Verdeans because it 
was ... we used to talk Kriolu on the playgrounds (especially when we wanted 
to talk bad about the teachers) ... names ... When I would go from Wareham to 
Marion, they kept me back 
I had [my name] changed when, after I got involved with the ... it was not called 
the African-American movement... it was the "Colored Movement" back then 
(as they say the National Association for the Advancement of Colored People) ... 
20. Salah Matteos/Viriato Gonc;alves Interview 
But after I did my tour of duty in the Korean War ... It was in Korea where for the 
first time, in the service, I began to understand a little bit about what difference 
it was being Cape Verdean or other people being what they were ... because 
going into the military, they didn't know what outfit to put me in. Because my fa-
ther was very fair ... And went into the white outfit then ... When it got to me, they 
weren't sure because when they looked at me the re was a difference ... and they 
said 'well they were going to put me in a white outfit and I said, no you're not! 
If you send me somewhere down south, there's no way in the world they' re gon-
na know that I'm white'" and they said, well, if you're going to go in then we're 
going to have to classify you as a Negro." So I became classified as a Negro ... 
Arguably, many Cape Verdean American men and women (if not most) 
of Salah's generation experienced a so-called "Negro" phase; this phenome-
non has continued until now where it is evident that some newer and younger 
Cape Verdean arrivals in the US embrace commercial, African-American hip 
hop identity. It is critical-in my opinion-foryouth and organizers who work 
with youth to understand the history behind these dynamics, a history that 
includes pioneers such as Sal ah Matteos. After his introduction to the work 
of Cabral by Malcolm X, and his learning of the war for independence 
being waged at the time, Sal ah decided to leverage the connections he had 
to travel to Africa and try to join the fight. On his own, he travelled to Guinea 
Bissau in search of Cabral (who he would never meet there, buy only later 
after returning to the US) and in search, perhaps, for a resolution to his own 
personal, political and spiritual journey. 
Scholars of African-American history will recognize many parallels in 
Sala h's story when compared with the path of the late Amiri Baraka, a stu-
dent of Cabralism and someone considered to be one the architects of the 
black arts movement. He is also respected as a scholar/theoretician who 
shaped black thought and black culture in the US. Like Salah, Baraka was 
influenced by Cabral and became radicalized and resolved in his own black 
political identity after traveling abroad in the military and later through a 
lifte-changing trip to Cuba. He helped organize the 1972 Africa Information 
Service US visit of Cabral to Syracuse, NY where he delivered the oft-quoted 
address "Connecting the Struggles" in a meeting with African-American 
leaders and others representing over 30 organizations. 
This visit had a profound impact on Baraka and his supporters, as well as 
affecting the minds and identity politics of Cape Verdean Americans such as 
Sal ah Matteos. In fact, roughly one year later, the assassination of Cabral 
marked a critical shift - heightening the rad icalization of many - similar to 













118 Baraka reflected on this. The article explains, "he had been profoundly in-
fluenced by the writings of Amilcar Cabral, a contemporary revolutionary 
figure who was killed in Portuguese Guinea." 21 The piece affirms the ripple 
effect of Baraka's discovery of Cabral ism. "The philosophical shift by one of 
the few surviving militants in the black movement is considered by others in 
the movement at least as significant as the shift made by the late Malcolm 
X when he returned from Mecca." 22 The conclusion to be drawn from these 
parallel experiences is an affirmation that Ca bra l's imprint upon the US black 
experience and the evolution of black political identity is clear. 
Conclusion: Before and After (CV) 
If we are to track a chronology of the ideology and identity politics of 
"black" people and blackness, that accounting would be incomplete without 
the role of Cabral and Cape Verdeans in the US who have contributed 
to every American war since independence, every pivotal national struggle 
such as the 195o's-196o's Civil Rights Movement, and to African-American 
popular culture (think of the recently deceased Horace Silver, considered 
one of the greatest Jazz musicians). In order to fully appreciate CapeVerdean 
American history, it is necessary to engage with black or African-American 
history as this is the community to which we have most often been associ-
ated (even when we have chosen not to identify as such). African-American 
historical tropes give us a framework for understanding the experiences of 
leaders such as Salah Matteos, discriminated against in schools, in military 
and in life. However, as a Cape Verdean, as members of multiple, overlap-
ping diasporas, we cannot examine Cape Verdeans in the US through this 
lens alone. African Diaspora studies give us the theoretical guidelines for 
understanding the phenomenon that is the complex, immeasurable Cape 
Verdean Diaspora - an inextricably intertwined physical, emotional, socio-
political, cultural and virtual or cyber diaspora. And finally, we must look to 
the voices of Cape Verdeans themselves -through oral histories such as the 
one recounted here of Salah Matteos and scholarly examinations of those 
testimon ies - to adequately sum up our contemporary historical picture of 
US Cape Verdeans and the identity politics that have impacted them from 
outside of and within their own communities. 
21. Sullivan, Joseph F. "Baraka Drops 'Racism' for Socialism of Marx," NYTimes Dec. 27, 1974. 
22. Ibid. 
For example, pioneering Cape Verdean intellectual, activist and prolific 
author, Donaldo Macedo, outlines this parallel identity revolution in the 
following passage: 
Before the independence of Cape Verde in 1975, schools functioned as politi-
cal sites in which class, gender, and racial inequities were both produced and 
reproduced . In essence, the colonial education structure served to inculcate 
Capeverdeans with myths and beliefs that denied and belittled their lived expe-
riences, their history, the ir culture, and their language .... This system could not 
help but reproduce in children and youth the profile that the colonial ideology 
itself had created for them, namely that of inferior beings, lacking in all ability. 
On the one hand, schooling in Cape Verde served the purpose of deculturating 
Capeverdeans; on the other hand, it acculturated them into a predefined colo-
nial model. ... Thus colonial schools were successful to the extent that they 
created a petit-bourgeois class of functionaries who had internalized the belief 
that they had become "white" or "black with white souls," and were therefore 
superior to African peasants, who still practiced what was viewed as barbaric 
culture . ... After independence and in the reconstruction of a new society in Cape 
Verde, schools started assumed as their major task the 'decolonization men-
tality,' as it is termed by Aristides Pereira, and which Amilcar Cabral called the 
' re-Africanization mentality.' 23 
The ideas of re-Africanization and "connecting the struggles" (Cape 
Verdean and African-American) are the themes that give context to Salah 
Matteos's journey to self-awareness. Amilcar Cabral's own voyages within 
Guinea and Cape Verde, and all over the world includ ing the US, resulted 
in the profound theories that became his legacy. These ideas allowed such 
self-awareness to come to light for the Cape Verdean population as a whole 
- and many would argue -for people all over the African Diaspora, giving us 
the power to name ourselves and laying the foundation for further intellec-
tual and political struggle . 
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